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ْ ُم
ّ صطلح النَحو القُرآن
قراءة تأصيلية في المفهوم واالصطالح
 هـنـاء محمود اسماعيل.د.م.أ
 كلية اآلداب/ الجامعة العراقية

الملخص
ُالدرُسُُاللسانيُُُالمُعاصُرُ ُوهُيُ قضية
ُ ُنُُقُضُايا
ُ ُالبحثُ قُضيُةُ جُوهريُةُ م
ُ ُيُناقُش
ُ ُوأسُسُ ُه,مين
ُ قد
ُ ُالمت
ُ ُ حويين
ُ سيُبحث ُمُفُهُوم ُمُصُطلُح ُ(النحوُالقرآني) ُعُنُدُالن
ُ ُ ُو,)(المُصُطُلح
ُنُُجهودُُالمُحُ ُدُثينُ فُيُ االصُطُالحُ عُلُُيهُُبماُ يظهر
ُ ُُُوُيكشفُُع,ضوعيُة
ُ ُالمُنُهُجيُةُ والمُو
ُوت
ُ والدعُوُةُإلىُإقُراُره ُفُيُالمُجُامُعُاللُغويُةُبُعُ ُد ُثُُب
ُ ُ ,أصالة ُالمصطلحُفيُالدرسُالنحوي
ُ .الدارُسينُوُأهُلُاالختُصاص
ُ ُُشيوعُهُُُبُين
ُ ُُو,ُوالحُضُاريُة،أريخيةُوالثقافيُة
ُ ُأصولُنشُأتُهُُالت
Abstract
The research discusses fundamental issue of contemporary
lesson lingual issues, an issue (the term), and will discuss the
concept of the term (as the Qur'an) when grammarians applicants,
and established methodology and objectivity, and reveals the
modern efforts in terminology it including the originality of the
term in the grammar lesson appears, and the call for approval in the
synagogues linguistic assets after failing a historical and cultural
upbringing, and civilization, and its prevalence among scholars and
specialistsُ.
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

ُ

ُ

ىُ
خاتُ ُمُالنُب ُيينُ ,وإمام ُالمُرسُ ُلينُ ُ ,وعُل ُ
مدُ ُ
سيدنا ُمُحُ ُ
مدُللُ ُوالصُالةُُوالسُالمُُعُلُى ُ ُ
الُحُ ُ
الدينُُُ .
بهديهُُ،وُسُلكُُسُبيلهُُإلىُيُومُُ ُ
نُاهتُ ُدىُ ُ
آلهُُوُصُحُبهُُالطُاهرينُُ،وُ ُم ُ
ج ُوهريةُُ ُمنُُُقُضاياُُاللُغةُُالعُربيةُُالمُعُاصرة؛ُُألهميت ُهُ
يمثُلُُالمُصُطلحُُقُضيُةُُ ُ
الدارسُين ُإليه ُمُن ُجُهةُُ ،وللتواصُل ُالحُضُاريُ ُُبين ُاللُغة ُالعُربية ُ ُوسائرُ
المتزايدة ُوحُاجة ُ ُ
ضاريُُ،والثقافيُُ،والفكريُُ .
قدمُاألمُةُالحُ ُ
تُاألُخرىُمُنُجُهةُُثانيةُُ.فُهوُ ُدليلُتُ ُ
اللُغا ُ
تقدمةُ ُ,والتُطورُُ ُالمُعرفُيُ ُ,وتُشعبُ العُلومُ ُ ُ،وتُفرعُ
وثُ ُالمُ ُ
ضوءُ البُح ُ
وُفُيُ ُ
فاهيمُ
للم ُ
ثُُفُيهاُُ،والحُاجُةُُإلىُ ضُبطُُُ ُدقيقُُُوُوُاضحُُُ ُ
ادينُ البُحُ ُ
جُزئياتُهاُُ،واتُسُاعُ ُميُ ُ
إيجادُ وُسُيلةُُُ ُدقيقةُُُتُنظُمُهاُُ،وُُتضُبُطُُُُتفرعُاتهاُ بُغيةُ
اميةُُُ،فُقدُ أصبُحُ مُنُُُالضُروريُُُ ُ
المُتن ُ
ونُ
الُسبيلُ ُللتُخصُصُفُيُعُلُمُ ُ ُمنُ ُالعُلومُُمنُ ُ ُد ُ
ثينُوالدارسُينُ ...وُ ُ
ُ
اح
تُيسير ُاألمرُ ُعُلى ُالبُ ُ
أدواتُهُُُ .
لحاتهُُوُ ُ
التُمُكُنُمُنُُ ُمصُطُ ُ
والبدُمنُاإلشارةُهناُإلىُأنُهذاُالبحثُثمرةُمنُثمراتُدراسةُسابقةُللباحثةُ
ص) ُ,فقدُ رأيتُ فيهُ فكرةًُ تستحقُ البحثُ
عنوانهاُ (النحوُ القرآنيُ فيُ ضوءُ لسانياتُ الن ُ
طويرُوبنا ٌءُواجتها ُدٌُ ،بيدُأنهُسيدورُفيُفلكُ
والتطوي ُر والتنظيرُطالماُأنُالبحثُالعلميُت
ٌ
علمُالمصطلحُوقضاياهُوإشكالياتهُُ .
ويمكنُللباحثُالمنعمُالنَّظرُاستجالءُفكرةُهذاُالبحثُبعدُقراءةُمتأنيةُللموروثُ
النحويُلُيتلمسُاختالفُالرؤىُبينُالدارسينُفيُمفهومهُاالصطالحيُُ .
ويُ
طالحيُ ُالنحُ ُ
لميةُللمُفهُومُاالصُ ُ
وُانُطالقًاُمُنُعُ ُدم ُوضوحُ ُالرُؤيُةُالفُكريُةُوُالعُ ُ
دقيقة ُللمُصطلح ُسيتحرىُ
يُرؤيةُ ُمُفهوميةُ ُمُُنضُبُطةُ ُوُ ُ
راتُالباحثين ُفُ ُ
نُنظُ ُ
باي ُ
القُرآنيُُ ُ ,وتُ ُ
البُحثُاهتُمامُالنُحُاةُالقُ ُدامُىُفُيُال ُدَّرسُاالصُطالحيُ ُالنحُويُ ُفُيُوُروُدُمُصُطلُحُ(النحُوُ
ادفةُلُهُ.
صولُهُُوُعُالقُاتُهُ،واالصُطالحُاتُاألُخُرىُالمُرُ ُ
لىُمفاهُيمُ ُهُوأُ ُ
القُرآنيُ)ُ،وتُعارُفهمُعُ ُ
الدرسُ االصُطالحيُُ المعاصرُ ُُ,ومُعايي ُرُ
ضاُُعنُ جُهودُ المُحُ ُدثينُ فيُ ُ
ويكش ُ
فُُالبحثُ أي ً
الخُتُالفُ ،وُُيحُدُمُنُمُظاهرُتشتتُ
لىُتقديمُمُقترحُ ُُيقلُصُوُجُوهُُا ُ
وال ُإ ُ
ص ًُ
طالحات ُوُ ُ
ُ
االصُ
المفاهيمُاالصطالحيةُوغموضهاُ .
ص َ
طلح وإشكاليات ُه
َم ْف ُهوم ال ُم ْ
تُعدُ المُصطلحاتُ مُفاتُيحُ العُلومُُ،واألُسسُ التيُُُُتقومُ عُليهاُ العُلومُ والمُعُارفُ
ليهُ
طلحتُعُ ُ
ُ
واص
فقتُ ُ
لُعلىُمُاُاتُ ُ
حددُة ًُودقيق ُةًُُلتد َُّ
حملُُمُفاهي ًُماُمُ ُ
والتُقناتُالحديثة؛ُكونهاُتُ ُ
صةُُمنُُُأهلُُُاالخُتصاصُ بُ ُانتُقالُ األلفُاظُ مُنُُُاالسُتعمالُ اللُغويُُإلىُُ
ماعاتُُالمُخت َُّ
ُ
الجُ
واستعماالتُجديدةُُ .
ُ
االستعمالُاالصُطالحيُُللداللةُعُلىُمُعانُُومفاهيمُُ
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هـنـاء محمود اسماعيل

ويشارُ ُإلىُالمُصُطلحُبلفظينُهما(ُ :االصُطُالح) ُو ُ(المُصُطلح)ُ ،أولهماُمُصُدرُ
منُالفعلُ(اصُطُلح)ُ,واآلخر ُاسمُمفعولُ ُ ُمُن ُهُ ،وقدُاسُتُعمُلتُصُيغةُالمُصُدر؛ ُللداللةُعلىُ
المُرادُباسمُالمفعولُباأللفاظُالتيُُتُ َُّمُالتُعارُفُعليهاُبينُطُائفةُُمُعينةُُلداللةُُمُخصوصةُُ .
ولُمُُيُرُ ُدُ ُذكرُلفُظُ(االصُطُالح)ُفيُمُعاجُمُاللُغةُالعُربيُةُإالُُبُمعنىُ(الصُلحُنقيضُ
نظورُُ(تُُ650هـ ُ)ُُوُكلُُُماُ وُرُدُ فيُ بُابهُ هوُ فُعلُ
الفُسُاد),ومنهاُُ:لسانُ العربُ البنُ مُ ُ
القومُ بُينهمُُ،والصلح ُ:السلمُُُ،وُقُ ُدُ
(اصُطُلحُوا)ُُوذلكُ فيُ قوله ُ"ُُ:والصلحُُُُ:تصالحُُُ ُ
صالحواُُ،مشددةُ الصُا ُدُُ،قلبواُ التُاءُ صُا ُدًاُ
اصطلحواُ وصالُ ُ
حواُ وأصلحواُ وتصالحواُ وا َّ
( ُ ُ )1
سُ
واحد . "...وفيُ تاجُ العروسُ منُ جواهرُ القامو ُ
ُ
وأدغموهاُ فيُ الصُادُ بُمعنىُ
وله"ُ ُ:وُاصطُلُحُاُوُاصالحاُمُشددةُالصُا ُدُ،
ت1205هـ)ُكلُُماُوُرُدُفيُهذاُالبابُقُ ُ
للزبيدي( ُ
قلبواُ التاءُ صُا ُدًاُ وأدغموهاُ فيُ الصُا ُدُُ،وتصالُحُاُُ،واصتلحُاُ بالتاءُ بدلُ الطاءُُ،كلُ ذلكُ
بمعنىُواحد" ُ(ُ .)2
ُ
ومنُ ذلكُُيُظُهرُُُأنُُالمُعُنىُ المُتواضُعُ عُلُيهُ فيُ المُعاجُمُ القُديمُةُ هوُ االتفاقُ
شارُكُ
ُ:تصُالحواُ،بمعنىُوُقُعُبينهمُصُلحُ،وأفادتُالتاءُمعنىُالتُ ُ
وم ُ
والتوافقُ,واصُطلحُُالقُ ُ
واالشتُراكُ .
االصطالحيُُُوهوُُ(التواضعُ
التعريفاتُُالسُابقةُ بُُينُ المُعُنىُ اللُغويُُ و ُ
ُ
وُتربطُُ
واالتفاق)ُُ .
عروفُ ،واالتفاق ُهنا ُمُأخو ُذٌ ُمنُ
ُ
فاالصُطالحُفيُاللُغةُ :التواضُع ُواالتفاقُعلىُمُ
داللةُ السلمُُ،وأماُ معنىُ المعروفُ فمأخوذُ منُ نقيضُ الفسادُُ.وعليهُُيكونُُاالصطالحُ
(اتفاقُ ُعُلىُمُعروفُ ُوتواض ٌُع ُعُليه ُلذاُجاءُتعريف ُاالصطالحُفيُالعُرفُاللغويُُعلىُ
وص" ُ(ُ .)3
أن ُهُ"ُاتفاقُطائفةُُمُخُصوصةُُعُلىُأمرُُمُخُصُ ُ
ي:
أما في العُرف اال ْ
صطالح ّ
ف ُلالصطالح ُ_ ُوفيهاُنظ ُرُ
ت816هـ) ُأكثرُمنُتعري ُ
ُذكر ُالشريف ُالجُرجانيُ( ُ
_ُ منهاُ"ُُ:االصُطالحُ إخُرُاجُ اللُفظُ ُمنُ معُنًىُ لغويُُُإلىُ آخرُ لمناسبةُُُبُينهماُُ،وقُي ُلُُ:
الشيءُ
حُ :اتفاقُطائفةُُعلىُوُضعُاللفظُبإزاءُالمعنىُ ,وقُيلُاإلصُطالحُ:إخراجُ ُ ُ
االصُطُال ُ
ومُ
حُُ:لفظُ مُعينُ بُينُ قُ ُ
عنىُُلُغويُُُإلىُ معُنًىُ آخرُ لبيانُ المُرادُُ,وقُيلُ االصُطال ُ
عنُ مُ ًُ
مُعينين" ُ(ُ ُ.)4
اللغويُُواالصُطالحُيُ؛ُُويكونُ
ُ
ضحُ العُالقةُ بُُينُ المُعُنىُ
ألوُلُ تُتُ ُ
فُيُ التُعريفُ ا ُ
ظةُللداللةُ
ُ
وُمشاركةُُأوُمُناسبةُُ ُ.ويُشُيرُُاالتفاقُ ُهناُإلىُانُُتقالُاللفُ
التواضعُعليهماُلعُالقةُأ ُ
غُيرُالمُعُُنىُاللغويُُالسُابُقُُ .
ديدُ ُ
عُلىُمُعُنًىُجُ ُ
ىُُاالتفاقُ العُرفيُُُبينُ األفرادُ والجماعةُ علىُ اللفظُ
وُيشيرُ التعريفُُالثانيُُإل ُ
االصُطالحيُُ،أماُفيُالتعريفُالثالثُفق ُدُالُيستقيمُأحياُنً
اُانتقالُالداللةُمنُالمعنىُاللغويُ
ُ
السابقُإلىُداللةُاصطالحيةُجديدةُُُ،بلُتبقىُالعالقةُقائمةُفيُماُبينهماُُ .
ُ
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

القومُ
تُُ1683هـ)ُ الجرجانيُ فيُ أنُ "ُ االصطالح ُ:هوُُاتفاقُ ُ
ُوتابعُ الكُُفويُُ( ُ
ضعُ الشُيء ُ,وُقُيلُ إخراجُ الشُيءُ عنُ المعنىُ اللغويُُُإلىُ معُنًىُ آخرُ لبيانُ
علىُ وُ ُ
صلُمعلوماتهُبالنظُرُواالسُتداللُ
لمُالذيُتح َُّ
ُ
المُرا ُدُ.....،ويُستعملُاالصطالحُغالبًاُفيُالعُ
رفُعلىُالشيءُوانحرافهُلمعنًىُدالليُآخرُالذيُغالبًُاُ
ُ
"()5وهناُيُشيرُالىُالتواضعُوالتعا
قُعلىُالعلومُالفلسفيةُوالمنطقيُةُالتيُتتحصلُبالنظرُواالستداللُُ .
ُ
ماُيُصد
أماُُعندُ المحدثينُ فقدُ عرفُ المصطلحُ بأنُ "ُ الكلمةُ االصُطالحيةُُ،أوُ العُبارةُ
وُعبارةُمركبةُاستقرُمعناهاُ ,أوُباألحرىُاستخدامهاُ ،وحددُ
ُ
االصطالحيةُمفهومُمفردُ ,أ
ُ
خاصُُضيقُفيُ داللتهُ المتخصُصةُُ،واضحُ إلىُ أقصىُ درجةُُ
ُ
فيُ وُضُوحُُ،وهوُ تُعبيرُ
مُمكنةُُ،ولهُماُيقابلهُفيُاللغاتُاألخرىُويُردُدائ ًماُفيُسياقُالنظامُالخاصُبمُصطلحاتُ
وحهُالضروري"ُ )6(ُ.
ُ
فُرُعُيُمحدَّدُفيتحقُقُبذلكُوضُ
وعليهُُفإنُُُالمُصُطلحُ أوُ االصُطالحُ يدلُ علىُ اتفاقُ أصحابُ تُخصُصُ مُاُ عُلىُ
رفيُخاصُُ ُ.
اسُتُعمالهُللتعبيرُعنُمُفهومُعلميُمحددُفيُوُضُعُعُ ُ
وروثُ
ديثةُشيوعُلُفُظيُُ(االصُطالح ُ)وُ(المُصُطلح)ُفيُالمُ ُ
ُ
كدتُالدراساتُالحُ
ُوأ ُ
ُ()7
العُلميُُُالعُربيُُُاإلسالميُ ُُ.وُقدُ أضُحُتُ المُصُطلحيةُ مُنُ أهُمُ ُمباحُثُ اللُسانياتُ فيُ
بحثُُلُسانيُُُيُعالجُ األُسسُ النظريُةُ
ثُُ"إنُ المُصطلحيُةُ لُ ُمُُتتُحولُ إلىُ مُ ُ
العُصرُ الحُدي ُ
ُ()8
والتطبيقيُةُ إالُ فيُ القرنُ العشرين" ُُ,وُتُطورُ المُصُطلحُُإلىُ عُلمُُُمُستقُلُُُيعرفُ بـ ُ(عُلُمُ
لميةُ والمُصُطلحاتُ
المُصُطلحات)ُ ُوهُو"ُ العُلمُ الُذيُ يُُبحُثُ فُيُ العُالقةُ ُبينُ المُفاهيمُ العُ ُ
اللغويُةُالتيُتُعبُرُعُنُهاُ"ُ(ُ .)9
طورُالسُريعُفُيُالعُلومُوالتكنولوجياُ
وُممُاُأسُهمُفيُنشُأةُعُُلمُالمُصُطلحاتُ"ُالتُ ُ
ائلُ
فاهيمُالتيُالُتتُسُعُلُها ُاأللفاظُاللغويُةُ ،وُكُانُالبُ ُدَّ ُمُنُوسُ ُ
ُ
الُذيُأدىُإلىُزيادةُعُ ُددُالمُ
()10
دقة"ُ ُ .
عُالمصُطلحاتُالتيُتُعبُرُعنُالمُفاهيمُبُ ُ
مليةُوضُ ُ
ُ
نظمُعُ
عُلُميةُُتُ ُ
الئقُالتيُ
وُتتمثُلُالوُظيفةُاألسُاسيُةُلُهذاُالعُلُمُ"فيُدرُاستُهُُاألنُظمةُالمُفاهُيميُةُوُالعُ ُ
ستفيضُلأللفاظُ
ُ
ردُمُ
تُ،وُجُ ُ
فاهيمُوالدالال ُ
ُ
تُربطهاُداخُلُحُقُلُُمُعُرفيُُمُعينُُُبضُُبطُُ ُدقيقُُللمُ
ارمُ
الحُامُلةُلُهاُقُصُدُإيجادُالمُقابالتُالمُالئمةُلُهاُمُنُحُيثُالشكُل ُوالمضُمونُباحترامُُصُ ُ
ُ(ُ )11
للمُقاييسُاللغويُةُالمُتعارُفُعُليهاُوالمُعمُولُبُها".
وُيشتُركُ فُيُ تُحصيلُُهُذاُُالعُلُمُ عُلُومُُكثرُُ"ُ فُ ُهوُ عُلُمُ مُشُتركُ بُينُ اللُسانياتُ
(ُ )12
ةُوحقولُالتُخصُصُالعُلميُُ"ُ .
والمُنُطقُوعُُلمُالوُجودُواإلعالميُ ُ
ومنُ ذلكُ نجدُ أنُُُعُلمُ المُصُطلحُ علمُ مُشتركُ ُبينُ عُلُومُ اللُغةُُ،والمُنطُقُ،
تُُ،والمُوُضُوعاتُ المتخصصة ُ.فكلُ هُذهُ
والتصُنيفُُ،واإلعالميا ُ
والوُجو ُدُُ،والمُعرُفةُ ُُ،
التنظيمُ الشكليُ للعُالقةُ المعقَّدةُ ُبينُ المُفُهومُ
جوانبهاُ ُ
جانبُُمنُ ُ
ُ
العُلومُ ُتتناولُ فيُ
والمُصُطلحُ .وُهذاُالعُلمُقُويُ ُبُصُلتهُ ُوعُالقتهُ ُالمُتينةُبالعُلومُالمُخُتلفةُ ،وُلوالُهُذاُالتُالقُحُ
ةُدقيقةُ ُ.
طلحُنتائجُعلميُ ُ
ُ
بُينُالعُلومُلماُحقُقُعُُلمُالمُصُ
4
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هـنـاء محمود اسماعيل

صطلح:
ا ْشكاليّة ال ُم ْ
عاصرُإشكاليُاتُفيُعُُلمُالمُصُطلحُ(ولنُيقفُعليهُالبحثُ
أثُارُالبُحثُاللسانيُُالمُ ُ
وحيدُالمُصُطلحُ،وتُع ُددهُ،وازدواجيتهُ,واالفتقادُإلىُ
كثيراُكيُالُينأىُعنُغايته)ُومنهُاُُ:ت ُ
ًُ
(.)13
وتوحيدُ
سجامُ األ ُممُ فيُ التُفكيرُ ُ
الجوارنةُُأنُُُانُ ُ
مُدونةُُُمصطلحيةُُُ ُُ..وُيُرىُ يُوسفُ ُ
ُ(ُ )14
جمةُمعُمُنُهجُتُفكيرُشُعُوبُهاُ.
ُ
وحيدُسُياساتُهاُالمُنُسُ
نُت ُ
ثقافاتُهاُناب ٌُعُ ُم ُ
ص َ
إ ُ
ي)
شكال ّية تَ ْر َج َمة ُم ْ
طلح (النَحْ و القُرآن ّ
أوُتقُفُ
ترجمُالمُفُهومُ ُ,
عدُإشكاليُةُتُرجمةُالمُصُطلحُمُنُالمُشكالتُالكُبيرةُالتيُتُ ُ
تُ ُ
النص؛ُُذلكُ أنُُُهُناكُ عُناصراُ ُتتُحكمُ فُيُ تُكوينُ المُفُهومُ وُتصويرهُ مُنهُاُُُ:نوعيُةُ
ُ
خلُفُ
ُ
الثقافيُ
ُ
النصُ ُ،وحُاجاتُ القارئُ الثقافيُةُ ُ،ومُكانةُ العُُنصرُ فُيُ المُجتمعُ وبُناءهُ ُ
ُ
ُ(ُ )15
واالقتصاديُ.
قاصراُ عنُ تأديةُ مُعُانيُ المُفُهومُُ)16(.وإنُُُمُسُألةُ ُمقابُلةُ
ًُ
فالمُعُنىُ اللغويُُُُيبقىُ
ستُ
شاق ُةٌُ,وُليُ ُ
دلوالت ُلُغويةُ ُومُعنويةُ ُمهم ُةٌ ُ ُ
ُ
مله ُمُنُمُفاهيمُُ ,ومُ
اُيحُ ُ
المُصُطلحُالمترجُمُبُمُ ُ
عد ُدُُفيُ ُدالالتُ المُفُردةُ اللغويُةُ الوُاحُدةُ
نظراُ لُمُاُ تُتُسمُ ُبهُُُلُغتناُ العُربيُةُ منُ تُ ُ
يُسير ُة ً؛ُ ًُ
باالستعمالُُ،يقولُ الدكتورُ صبحيُ الصالحُ "ُ والقاعدةُ العامُةُ فُيُ فُقُهُ اللُغاتُ
المُرتبُطةُ ُ
والدالالتُ بُقدرُُُمُاُ يُتُاحُُُلُهاُ مُنُ
الواحدةُُتُعطيُ مُنُ المُعُانيُ ُ
ُ
بوجهُُُعُامُُُأنُُُالكلمُةُ
كلماتُُجُديدةُُُتُلبيُ بُهاُ مُطالبُ الحُياةُ
ُ
ألنُُُكُثُرةُ االسُتعمالُ البُ ُدَُُّأنُ تُخلقُ
ت؛ُُ ُ
االسُتعماال ُ
ُ(ُ )17
واألحياءُ"ُ .
ُ
وُالقرآنيُ) ُبُ ُماُيُُقابُلُمُضُ ُمونُ
ح ُ
وانُعكسُتُهُذهُاإلشكالية ُفُيُتُرجُمةُمُصُطلح ُ(الن ُ
طلحُويُحُيلُ
ُ
المُفُهومُُالدقيقُُُُ،والصُعُوبةُفيُ إيجُادُ المُصُطلحُُاألمُثلُ لُمُاُ يُشُيرُُإليهُ المُصُ
اسبةُبينُالداللةُ
ُ
اركةُوالمن
ُ
ش
صورات ُوأفكارُ ُدقيقةُُ ،والتُأكيدُعُلىُالمُ ُ
ُ
نُمفاهيمُُ ،وُُت
إليهُمُ ُ
ُ
طالحية.
ُ
اللغويُةُ،والداللةُاالصُ
نُُ :
رجمُمُصُطلحُالنحُوُالقُرآنيُُتُحتُمُصُطلحي ُ
وُتُ ُ
أُ )ُ Quranic Syntax" The Term "( -
)ُ )ُ the system of rules for the structure of sentence
ُ ُ(ْ )18
أيْْعْلْمْالنْحْوْ.أوْقْواعْدْتْركيبْالجْمْلْ. "...
شيرُُالمُصُطلحُُإلىُ العُلُمُ الُذيُ يُدرُسُ قُواعدُ تُركيبُ الجُمُلُ القُرآنيُةُُوأساليبُ
ويُ ُ
بنائهاُُ .
وُهُذاُمُاُرُجُحتهُتُناسبًُاُمُعُ ُمُفُهومُالمُصُطلحُ ،ولُدقتهُ ُفُيُتُمثيلُمُفُهومُالمُصُطلحُ
قديمُ
شيرُُإلىُ العُالقاتُ التيُ تُربُطُُالجُمُلُ مُنُُُحُ ُذفُُُ,وُ ُذكُرُُُ,وُُت ُ
رآنيُُالُذيُ يُ ُ
النحُويُُُالقُ ُ
وُتأخُيرُُ ُ,وهوُماُسنبينهُالحقًاُ .
إنُ ُتُرجُمةُالمُصُطلح ُبهذاُالمفهوم ُتدلُ ُدالل ُةً ُواضُح ُةً ُومُباشر ُة ً ُعلىُالُفكُر ُالذيُ
تُحُيلُإليهُُ .
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

ب)ُ (The Term "Quranic grammar" -
ُ
for forming words or joining wards to ُ،The rules of language
ُ
))gether in sentences
أيُُُعُُلمُ قُواعُدُ اللُغةُُ:وهوُُالعُلُمُ الُذيُ يُ ُدرُسُ ُقواعُ ُدُُاللُغةُُ،وأنُظُمةُ الرُبطُ ُبينُ
الكلُماتُفُيُالجُمُلُ"ُ(ُُ ُ.)19
هُيتناولُكُلُُقُواعُدُاللُغةُ .
ألن ُ
وهوُفيُرأييُُترجمةُلُمُصُطلحُعُامُ؛ُ ُ
ي
ُم ْ
صطلَح النَحْ و القُرآن ّ
رآني) َم ْف ُهو ًما
 (النَحْ و القُ َي:
تَأ ْسيس ال َم ْف ُهوم اال ْ
صطالح ّ
منُالجديرُبالقولُوالذكرُأنُتأسيسُمفهومُمصطلحُ(النحوُالقرآني)ُقدُتكفلتُبهُ
دراسةُ سابقةُ وهيُ (النحوُ القرآنيُ فيُ ضوءُ لسانياتُ النص)ْْبحثتُ أصولُ نشأتهُ
التأريخيةُوالفكريةُ,إالُإنهاُتناولتهُمنُوجهةُالبحثُالتأريخي ُةُوليستُاالصطالحيةُ،وهوُ
ماُسنحاولُإفرادهُوبيانهُوتوسيعُالمقالُفيُهذاُالبحثُ,وأناُفيُهذاُالمقامُاعتذرُللقارىءُ
المتتبعُوالمنصفُمنُزللُالتكرارُفيُبعضُالنصوصُواإلشاراتُالذيُسيردُفيُمحورُ
تأسُيسُالمفهومُ،وإنتاجُالمصطلحُوصناعتهُعندُالمحدثينُ.فماُأشقاهاُمنُمؤونةُ!!!ُلكنُ
تنوعُمقامُالذَّكرُ ,واختالفُالمقاصدُكانُغايةُاالستداللُبهاُواعتمادها؛ ُكونهاُلبنةُالبناءُ
الذيُبنيتُعليهُالمحاورُالالحقةُمُنُالبحثُوالكاشفةُعنُالمصطلحُ .
ُ()20
حوُ القُرآنيُ) ُ,
األخيرةُ ُدراسُاتٌُُُتُحُملُ ُمصُطُلحُ (الن ُ
رتُُفُيُ السُنواتُ ُ
ُظُهُ ُ
دتُ
النصُُالقُرآنيُ)ُُ ُ(ُُ.)22وُقُدُ مُهُ ُ
ُ
حوُ
الكرُيم) ُ(ُُ،)21وُمُصُطلُحُ (ن ُ
حوُ القُرآنُُُ ُ
طلحُُ(ن ُ
وُمُصُ ُ
فتُُعُنُ تُطُورُُالمُصُطلحُ ُمنُُُمُُبدأُ
ش ُ
لُظُهورُ المُصُطلحُ وُتطوُرهُ جُمل ُةًُُمُنُُالمُفُاهيمُُ،كُ ُ
ح ُدثين ُ؛ ُ
حتُىُشُيوعهُُبينُالمُ ُ
أُعليُهاُ,وُ ُ
ش ُ
يفيةُالتيُُن ُ
اسُتعمالُهُُوالكُ ُ
يمُدقيقًُاُفُيماُيُرُادُبُهُُ ,أوُ
رآنُالكر ُ
ُ
حوُالقُ
حوُالقُرآنيُُ ,أوُن ُ
ن ُمُصُطُلحُالن ُ
إذ ُ"ُلُمُ ُيُكُ ُ
بهُ
جاذ ُ
حاُتُتُ ُ
لىُالرغمُ ُمُنُ ُكُثُرةُمُاُكُتُبُفُيهُظلُ ُمُصُطل ًُ
َُّ
حاُفُيُالفُهُمُلُ ُدىُالبُاحُثينُعُ
واضُ ًُ
راءات ُمُتباينةُ ُفُيُالتُراثُالنحويُُ,فُلُمُ ُيُرُ ُد ُهُ ُذاُالمُصُطلحُعُنُدُ
ُ
فسيرات ُ ُكثيرةُ ُتُُنبُعُ ُ ُمنُ ُقُ
ُ
تُ
وُمنُاألنُحُاءُ
صوصُفُيُنحُ ُ
ُ
غيرُُمُخُ
ويينُاألوائُلُبُلُُكانُُمُصُطلحُالنحُوُعُنُدهمُعُامُاُ ُ
النحُ ُ
حوُ
شكليُُُ،وُن ُ
حوُ ال َُّ
ديدُُ,وُالن ُ
حوُ التُجُ ُ
حوُ التُيسيرُُ ُُ,ون ُ
تُُفُيُ العُصُرُ الحُديثُ كُن ُ
التيُُُعُرُفُ ُ
النصُ,وُالنحُوُالقُرآنيُ"ُ ُ(ُ .)23
ُ
سسُلُهُذُاُالمُصُطلحُإالُ ُأنُ ُه ُلُمُ ُيُتُضحُ ُلُديُهمُبُصفتُ ُهُ
ن ُأ َُّ
ُوُالنُحُاةُالقُ ُدامُىُهُمُ ُأوُلُمُ ُ
حوُ القُرآنيُُُكانُُُمُعروفًاُ فُيُ
المفاهيمي"ُُ:إنُُُ ُمصُطلحُ الن ُ
ُ
شاعُُُُبطابعُهُُُ
طالحية ُ,بُلُ ُ
ُ
االصُ
الدراساتُالنحويُةُالقُديمةُضُمنًاُالُتُصُري ًحاُ ،وُقُدُعُ ُرفُاصُطال ًحاُفُيُالعُصُرُالحُديثُبـُ
ُ
عد ُأنُ ُاستقرُ ُفُهمُ ُه ُعُندُالقُ ُدماءُ,فُأسسواُلُ ُهُ ُ ،و ُوضُعواُ
وُالقرآنيُ)ُبُ ُ
ح ُ
(نحُوُالقُرآنُ)ُ ،أو ُ(الن ُ
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هـنـاء محمود اسماعيل

دت ُالمُنُطلقاتُالتُأسيُسيةُفُيُالتفكير ُالنحويُ ُالقُرآنيُ ُمُ ُعالُمُهُ ُذاُ
أصُولهُوُقواعُ ُدهُ .وُقُدُحُد ُ
صوصيةُ
ُ
ولهُُوُقُواعدهُُُانطُالقًاُ مُنُ اإليمانُ المُطُلقُ بالقُرآنُ الكُريمُُ،وُخُ
وأص ُ
ُ
النحُوُ
ُ(.)24
االستُعُمالُالقُرآنيُ"ُ ُ
حاةُ القُدامىُ وأسُسواُ لهاُ،
اهيمُ النحويُةُ القرآنيُةُ التيُ تُعُارُفُ عُليهاُُالنُ ُ
ُوُمُنُُُالمُفُ ُ
النحويةُُ،واستنباطُ القُواعُدُ النحويُةُ
ُ
ساُ ُمهم ُةًُُفُيُ تُقريرُُاألحكامُ
تمدوهاُ أسُ ًُ
اع ُ
وُمُنُُُثُمُ ُ
واضعُالعُرفيُ ُبُينُ
ىُالت ُ
القرآنيُةُاعُتمادهمُقُرينةُعُلمُالمُخاطُبُبالمُعُنىُفيُالحُذفُبنا ًُءُعُلُ ُ
المُواالختصُارُ
ُ
المُخاطُبُوالمُتكلُمُ ,قالُسُُيبويُهُ(ت ُ180هـ)"ُ :وُممُاُجُاءُعُلىُاتُسُاعُالكُ
اختُصُرُ ،وُعُ ُملُ
ريدُ:أهلُالقُريةُُ ,فُ ُ
ﮞ ْﮟ ْﮠ ْﮡ ْْﮢﮣ ْ ْﮤ ْﮥﭼ ُ(ُ )25إنُماُيُ ُ
ىُ :ﭽ ُﮚ ْﮛ ْ ْﮜ ْﮝ ْ ْ
قُولُ ُه ُتُعال ُ
وإنماُ
ثله ْﭽ ُﭧْﮢْﮣْﭪ ْﭼ ُ(ُ ُُ)26
اُهناُ .وُمُ ُ
لُلوُكُانُ ُ ُه ُ
عامُ ًالُفُيُاألهُ ُ
الفُعلُفُيُالقُريةُكُماُكانُ ُ ُ
المُعُنىُ:بُلُمُكركُمُفُيُاللُيلُوالنُهارُُ .
ُ()27
ُآمنُ ُباللُ
اُهوُ:وُلكنُ ُالب َّرُبرُمن ُ
وجلُ :ﭽ ُﭚْﭛْﭜْﭝْﭞْﭟْﭠ ْﭼ ُوإنُمُ ُ
الُعز ُ ُ
َُّ
وقُ
ساعُقولهُعزُُوجلُْ:ﭽُﮣْﭪْﭫْﭬْﭭْﭮْﭯْﭰْﭱْﭲْﭳْﭴ ﭼ ُ(ُ)28فلمُ
ُ
يُاالت
ُ
اآلخرُ.وُ ُمثُلهُفُ
واليومُُ ُ
ينُكفُرواُكمثلُ
ُالذ ُ
يشبَّهواُبماُينعقُُ ،وإنماُشبهواُبالمُنُعوقُ ُبُهُُ .وإنمُاُالمُعُنىُ :مثلكمُومثل ُ
خاطبُ
الذيُال ُيسُمُعُ .ولكنُ ُه ُجُاءُعُلىُسُعةُالكُالمُواإليجاز؛ ُلُعُلمُالمُ ُ
وقُبهُ ُ ُ
الناعقُوالمنُعُ ُ
بالمُعُنىُ" ُ(ُ .)29
لُالقصُدُفُيُظاهرةُالحُ ُذفُفُيُالقُرآنُالكريمُ ،فُمُاُجرواُ
ُوُتُنبهُالقُدامُىُإلىُعامُ ُ
عُليهُمُنُ(حُذفُاالقتصُار)ُالُيُعُ ُدُحُ ُذفًا ُ ُ()30؛ُذلك ُأنُ ُهُ ُذهُاألنمُاطُمُنُاألسُاليبُقُ ُدُيُُقُتصُرُ
غيرُُُإرادةُُُالمُفُعُولُُ،وإنُماُ بُحُسبُ الحُاجةُُُ،وُمُقاصدُ
احبهُُُمُنُ ُ
ثُُ،أوُ صُ ُ
فُيهاُ عُلىُ الحُ ُد ُ
عولهُ
جر ُدًاُ عُنُ ُذكُرُ فُاعُُلهُُُ ُومُفُ ُ
المُتكُلمُ وأغراضهُُُ،فُقدُ يقصدُ مُجُرُدُ اإلخبُارُ بالحُ ُدثُ م َّ
بالح ُدثُ مُنُسُوبًاُ إلىُفاعُلهُُُ،أوُُإُبرازُ
وُتكتفيُ الجُملةُ بُماُ ذكُر ُ,وُقُ ُدُُيُكُونُ القُصُدُ اإلخُبُارُ ُ
أغراضُُالناسُ تُختلفُُُفُيُ ُذكرُ
ُ
ت471هـ)ُ "ُ إنُ
الصفةُ وإظهارُهاُُ.قالُ الجُرجانيُ ( ُ
ُ
رادهمُ أنُُُيُقتصُرواُ عُلىُ إثباتُ المُعانيُ التيُ
األفُعالُ المُتعديُةُُ،فُ ُهمُ يُذكرونهاُ تُارةُ ومُ ُ
غيرُ ُأنُ ُيُتعرضواُلذكر ُالمفعولينُ......ومنهُقولهُتعالى ُﭽُﯴْﯵْ
ينُمنُُ ُ
للفاعُُل ُ
تُمُنُها ُ ُ
اشتُقُ ُ
()31
ﯶْﯷْﯸْﯹْﯺ ﭼ ُالمعنىُهلُيستويُمنُلهُعل ٌُمُ ،ومنُالُعلمُلهُ؟ُمنُغير ُأنُيقصدُ
النصُعلىُمعلومُ،ومنهاُقولهُتعالىُﭽُﰘْﰘْﰘْﰘْﰘْﰘْﰘْﰘْﰘْﰘْﭑْﭒْﭓْﭔْﭕْﭖْﭗْﭘْ
اءُواإلقناءُُ.
ُ
اتةُواإلغن
ُ
وُالذيُمُنُاإلحُياءُواإلمُ
ﭙْﭚْﭛْﭜْﭝْﭞْﭟْﭠْﭡْﭢْﭣْﭤْﭼ(ُ)32المُعنىُ:هُ ُ
أنُُيثبُتُالمُ ُعنىُفُيُنفسهُ ُفُ ً
عالُللشُئُ,وأنُُيُخبُرُبأنُ ُ ُمنُ
صدُفُيهُ ُ ُ
وضعُكانُ ُالقُ ُ
ُم ُ
وهُكذاُكُل ُ
نقصُ
عديت ُهُُُت ُ
منه ُ,أوُُالُُيكونُ إالُ مُنهُ فإنُُُالفُعلُُالُ يعدَّىُ هُُناك؛ُُألنُ تُ ُ
شأنُهُُُأنُُُيكونُُُ ُ
ُ(ُ.)33
ُ
ضُ,وتغيُرُالمُعُنى"
الغر ُ
نصي ُةًُمُترابط ُةًُفُراعُواُعناصُرُاتصالُ
لىُالنصُالقُرآنيُُنظُر ُة ًُكليُ ُةًُ ُ
ُ
ونظُرُالنُحُاةُإ
ربطوهاُبالحُكمُاإلعرابيُنحوُقولهُتعالىُ :ﭽ ُﮊْﮋْﮌْﮍﭼ ُ(ُ ُ )34وقرئتُ
الكالمُأولهُ ُبآخرُهُُ ،وُ ُ
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

القتهُبُماُ
بُ ،واخُُتالفُالقُراءةُبالنُصبُعلىُتُأويلُاتُصالُالكُالمُوعُ ُ
عُوالنصُ ُ
ُ
اآليةُبالرُفُ
قُبلهُ،قالُأبوُجعفرُالنحاسُ(تُ338هـ)ُ ُ
والرفعُمُنُ ُجُهُتينُ :إحُداهُماُ
يُعبدُالرُحمُنَُّ ُ ،
رجُوأب ُ
ُ
"(والطير)ُبالرُفُعُقُراءةُاألعُ
لىُ(جبُال)ُ،واألخُرىُعُلىُالعُطفُعُلىُالمُضُمرُالذيُفيُ(أوُبُي)ُ،وحسنُ
ُ
عُلىُالعُطُفُعُ
ذلك؛ُُألنُُُبُعُ ُدهُُُ(مُعُه)ُُ،والنَُّصُبُ عُندُ أبيُ عُمُروُ بنُ العُالءُ بمعنىُ (وُسُخُرناُ لُهُ
الطير)" ُ(ْ .)35
دةُالدالليُةُالنصيُةُالقُرآنيُةُ
عنُالوحُ ُ
قامُوأحوالهاُفُيُالكُشُف ُ ُ
ُ
لىُقرائنُالمُ
ُ
ونبُهوا ُإ
االجتماعيةُ والمُقامُ فيُُإنتاجُ المُفُهومُُ.ومُنهاُُإشارةُ
ُ
وتوظيفهاُ فيُُأحُكامُهمُُ،وأثرالبيئةُ
ُ
والخالُقُ,مُستنُدًاُإلىُالقُرينةُالعقليُ ُةُ
نُالخلُق ُ ُ
ُ
ادرُع
ُ
يُالدعاءُالصُ
ينُداللتُ ُ
فريقه ُبُ ُ
سيبويهُوتُ ُ
ُ()37
ُ()36
عا ٌُءُهُ ُهنا ُ؛ُ
هُالُينبغيُأنُُُتقولُإنُ ُهُ ُد ُ
عالىْﭽُﯦْﯧْﯨْﭼ ْ,وﭽُﯖْﯗْﭼ ُ,فإنُ ُ
اُقولهُتُ ُ
ُ
قُال"ُ:وأمُ
لكنُالعُبادُكلمواُبُكالمُهمُ,وجُاءُالقُرآنُعُلىُلُغتُهمُ
حُ،وُ ُ
ظُبُهُُقُبي ٌُ
حُ،واللُف ُ
الكالمُبُذلكُقبُي ٌُ
ألنُُ ُ
كذبُينُُ,أيُ ُ ُهؤالءُمُمُنُُ
وُعُلىُمُاُي ُعنُونُُ ،فكأنُهُوهللاُأعُلُمُقُيلُ ُلُهُمُ ُ :ويلٌُللمُطفُفينُ ,ووُيلٌُللمُ ُ
بُالشرُوالهلكةُ,فُقُيلُُ:هُؤالءُمُمُنُ
ُ
ب ُهُذاُالقُولُ ُلُهمُ ,ألنُ ُ ُهذاُالكُالمُإنُماُيقالُلُصاحُ
وُجُ ُ
()38
وله ُتُعالى ُﭽ ُﮨْﮩْﮪْﮫْﮪْﮭْﮮْﮯ ْﭼ ُُ.
خلُفُيُالشُرُوالهُلُكةُوُوُجُبُلُهمُهُ ُذاُ ُ.ومُثلُهُقُ ُ
ُد ُ
ُ(ُ )40
ُ()39
ﭽﮱْﯓﯔْﯕْﯖْﭼ ُ,فإنُماُأجُرُيُُهُ ُذاُعُلىُكُالمُالعُبُادُوبُهُُأنُزُلُالقرآنُ" .
ومُثُلُهُ ُ
ُوُكُانُُُأوُلُُُمُنُُُُنبَُّهُ إلىُ األسُسُ المُنُهجيُةُ للفُكرُ النحويُُُالقُرآنيُُُابنُ مُضاءُ
كانت ُ ُدعوتُهُالصُريحةُوالمُعُلُنةُمُنُ
القُرطبيُ ُ(ت ُ592هـ) ُفُيُالقُرنُالسادس ُالهجريُ ,فُ ُ
األفكارُالتيُدعُاُ
ُ
للدارسُينُ ،أمُاُأهمُ ُ
وُوتيسيرهُ ُ ُ
لىُالدعواتُالداعُيةُإلىُاعُتمادُهُذاُالنحُ ُ
ُ
أوُ
الفكرُالنحويُُالقرآنيُُهيُُ :
لبُ ُ
إليهاُوالتيُتُعُ ُدُمُنُُص ُ
أنُ
يُالقرآنُالكُريم ُ ُ()42؛ ُذلك ُ ُ
حذوفاتُفُ ُ
 -1إلغاءُنظريةُالعامُل ُ(ُ ،,)41وثُورتُ ُه ُعُلى ُالمُ ُ
حذوفاتُومُضُمراتُُ
ُ
ادهُمُإلىُالتُفكيرُفُيُمُ
حاةُبنظريةُالعُامُلُوالمُعمُولُقُ ُ
تُمُسُكُالنُ ُ
ً
ً
واختصاراُ
ًُ
وإيجازاُ
يُنطقُهم؛ ُألنُهمُ كانُواُيُتكلمونهُاُُبُداه ُة ُ
ربُُفُ ُ
صدُُإليهاُ العُ ُ
لمُُُُيقُ ُ
ادهُ إلىُ إنُكارُ
لُعلمهُمُ بُهاُُ.وإنُُُرُفضُهُُللتقديراتُ والتأويالتُ فُيُ القُرآنُ الكُريمُ قُ ُ
الزيادةُفيه(ُ .)43
ُ
ثُ(.)44
وانيُوالثوالُ ُ
ُ
 -2إلغاءُالعُللُالثُ
()45
مارينُغيرُالعمليُةُ .
ُ
 -3إلغاءُاألقيُسةُوالتُ
ومُمُاُتُجدرُاإلشارةُإليهُأنُُصُورةُالمُفُهومُالنحويُُالقُرآنيُُعُُبرُمُسيرتُهُُالطُويلةُ,
تتضحُُلُ ُدىُ الدارسُينُ
ُ
ت761هـ)ُ لمُ
وُحُتىُ القُرنُ السُابعُ الهُجريُ علىُ يُدُ ابنُ هشامُ ( ُ
اُيؤديُإلىُإشُكاليةُُفُيُالفُهُمُ،فُمفُهومُ
وُغُيرُالقُرآنيُ)ُممُ ُ
وهوُ(النحُ ُ
الختالطُهاُبمفهومُُآخرُُ ُ
تُُصُورةُ النحوُ
الدارسُينُُ،بُلُُُجُاءُ ُ
أذهانُ ُ
تخذُُصُور ُة ًُُمُستقُل ُةًُُفُيُ ُ
النحوُ القرآنيُُُ"ُ لمُُُيُ ُ
حوُغيرُالقرآنيُ)ُ ،كُماُ
ُ
عُوالشامُلُ(الن
ُ
الواس
ومتداخل ُةً ُ ُمعُالنحوُبُمفهومُهُ ُ ُ
القرآنيُ ُمُختلط ُةً ُ ُ
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نهماُأهمُ
ُ
كونت ُمُظاهُر ُاالفتراقُبُُي
ُ
تالفُبينُالنحوينُ ُ ,و
ُ
هُواالخ
ُ
ودُأوجهُ ُالتشابُ
ُ
ج
اتضح ُوُ ُ
ُ
ُ ُ()46
مُقوُماتُالنحوُالقرآنيُُ" ُ .
كانتُدراس ُةًُدقيق ُةًُفُيُضُوءُ
امىُللنصُالقُرآنيُُ ُ
ُ
مُنجدُأنُُدراسةُالنُحاةُالقُ ُد
قد ُ
مُمُاُتُ ُ
النحويةُ والنصيُةُ
ُ
نتُُفُيماُ بُعدُ األُسسُ
كو ُ
مفاهيمُُُمُعنويةُُُوفكريةُُُونصيُةُ مُتعارُفُ عُليهاُ ُ
الصُطالحُالنحوُالقرآنيُُ ُ.
صطالحـ ًا
ي) ا ْ
(النَحْ و القُرآن ّ
صطلَح َوصناعتهُ ع ْند ال ُمحْ َدثين
إ ْنتَاج ال ُم ْ
ُوجدتُ منُ خاللُ دراستيُ السابقةُ للموروثُ النحويُ وتتبعيُ لسيرورةُ هذاُ
أشا ُرُإليهُ
نُ ُ
ندُالدارسُينُالمُحُ ُدثينُ,وُ ُهمُأوُلُمُ ُ
ع ُ
المصطلحُوُ ُرودُمُصُطُلحُ(النحُوُالقُرآنيُ ُ)ُ ُ
هتُأنُظارُالدارسُينُإليهُعُلىُ
(اصُطُالحا)ُ،وُقسمتُالدراسُاتُالنحويُةُالمُعاصُرةُالتيُوُجُ ُ
ثالثةُأقسامُُ ُ(ُ :)47
ُ
ُ
صطالح:
عن ال َم ْفهوم واال ْ
سات نحويّة ُمستقّلة كَاشفة َ
 -1درا َ
أشارُ ُإلىُالمُصُطلحُعبدُالعالُمكرمُفي ُ(القُرآنُالكريمُوأثُرُهُفيُ
كان ُأولُ ُمُنُ ُ ُ
ُ()48
الدراساتُالنحويُةُ)1965؛ُإذُأفردُالبابُالثانيُ(النحوُالقرآني) ُ ُ.
حويةُ المُتأثُرةُ بُالقُرآنُ
ُويُشيرُُُمُصُطلحُ النحوُ القرآنيُُُمُفهو ًُماُُإلىُ القُواعُدُ الن ُ
صودُ مُنُ النحوُ القُرآنيُ"ُ أنُُُالقُرآنُ
نهُُ،فُالمُقُ ُ
تعددةُ أوُ المُسُتُنُُبطُةُ مُ ُ
الكُريمُ وُقراءاتُهُُُالمُ ُ
عهُشواهدُأخُرىُ
ل ُسُواءُ ُأكانُ ُمُ ُ
أصو ٌُ
ت ُعُلىُنهُجُهُ ُ ُ
هُقواع ُدٌُ ،وُبُنيُ ُ
الكريمُقامت ُعُلىُأساسُ ُ
ُ
حاةُأمُالُتتفقُ
ُ
هُاألصولُتُُتفقُمُعُأصُولُالنُ
ُ
سواءُأكانتُهُ ُذ
ُ
واعدُأمُلمُُتُكُنُ؟ُوُ
ُ
هُالق
تُ ُدعُمُهُ ُذ ُ
وأمدهاُ
وزادُُمُنُقيمتُهاُ ُ
واعدُالنحوُ ُ
أغنىُقُ ُ
؟ُ ذلك؛ُُُألنُُُالقُرآنُ الكريمُ بقراءاتُهُُُالمُختلفةُ ُ
نُالقواعدُوأحسنُاألسُاليبُ"ُ(ُ .)49
ُ
أمت
بُ ُ
سنُ
قوم ُعُلىُحُ ُ
النحُوُالقُرآنيُ ُيُ ُ
الغيُ ُيقولُ":إنُ ُ ُ
راعيُالذوقُالبُ ُ
ُ
ُوإنُ ُهُذاُالنحوُيُ
نظر ُإليهُ
أن ُُن ُ
رآنيُ ُ ُ
يجب ُإذاُنظرناُإلى ُالنحوُالقُ ُ
وةُالصياغةُ ،فُ ُ
ُ
وق
بُ ُ ،
النظمُ ,وُمُتانةُالتُراكي ُ
الغةُوالبيانُ"ُ ُ(.)50
ُ
فُيُمُرآةُالبُ
النحُوُُالقُرآنيُ)ُ
جنبُ مُصطلحُُ( ُ
شاعُ فُيُ سبيعينيُاتُ القُرنُ المُاضيُُإلىُ ُ
ُوُقُدُ ُ
ترادفُينُ الدكتورُ أحمدُ عبدُ الستارُ
مُصُطلحُ (نحوُ القُرآنُُالكريم)ُُ,وقُ ُدُُاستعملهماُ مُ ُ
اُكبيراُ
ًُ
دُالجواريُتطور
هومُالمصُطلحُعُنُ
ُ
ُ.وتطورُ ُمفُ
الجواريُفيُ(نحوُالقرآنُُ1974/م) ُ
ً
الدراسةُ ألولُ مُرةُُ
ددتُ هُذهُ ُ
حددةُ لُهذاُالنحو؛ُُإذُُحُ ُ
يتمثلُفيُ اتُضاحُ األسُسُ الفكريُةُ المُ ُ
النصُ
ُ
اعتمدتُُ
ُ
أسسُُمعنويُةُ وفكريُةُ
ٌُ
المُفاهيمُ الفكريُةُ والمعنويُةُ لـُ (نحُوُ القرآن)ُ ُوهُيُ
نىُوالسياقُ ،والجُوانبُالفُنيُةُلُمُنشئُالكُالمُ
ُ
القُرآنُيُ ،وُمُراعاةُمُعُانيُالنحوُ,وقُرائنُالمُعُ
ُ()51
حكمُفُيهُ . .
صبُفُيُصُلُبُمُفُهومُالنحوُالقُرآنيُُوُتتُ ُ
وُمُتلقيُهُ,وهُذهُاألُسُسُالجُوهريةُتُ ُ
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

المعُنىُالمُقُصودُفُيُحُذفُ
ُوُرُفضُالتُقديراتُالتيُتُمُسكُبُهاُالنُحاةُالتيُتُ ُذهُب ُبُ ُ
ورُ
رفوعُالعمُدةُفُيُالعُبارةُالقرآنيُةُفُيُصُ ُ
ُ
بتدأُأوُالخبُرُ،وُرُجُحُمُبدأُاالكتفاءُباالسمُالمُ
ُ
المُ
()53
ُ()52
ىْ:ﭽُﭵْﭶْﭷْﭸْﭹْﭺْﭻْﭼْﭽْﭾْﭿ ﭼ ْ,وﭽُﭤْﭥْﭦْﭧْﭼ ُوﭽُﮘْ
كُثيرةُُ...كُماُفيُقولهُتعال ُ
ﮙْﮚْﮛْﮜْﮝْﮞْﮟْﮠْﭼ ُ(ُ,)54وﭽُﮆْﮇْﮈْﮉْﮊْﮋْﮌ ﭼ ُ(ُ .)55
صُُ،وسُياقُ
حددهماُ األسلوبُ القرآنيُُُالمُخصُو ُ
وُقدُ استنبُطُُُحُقيقتينُ مُعنويتينُ ُ
النصُُ :
ُ
"ُ-1إنُُبُعضُاألسماءُالتيُيُؤتُىُبُهاُفيُحُالةُاإلسنادُتكونُمُشحون ُةًُبالمُعنىُ,واإليحاءُ
سندُإليهاُ .
وضحهاُ،أوُيُصُفهاُ،أوُيُ ُ
تاجُإلىُماُي ُ
ُ
بحيثُالُتحُ
ونُتقييدُُبورودُلُفظُُ
ُ
نادُد
صفُ،واإلسُ ُ
ياقُمنُمُعُنىُالوُ ُ
عليهُالسُ ُ
ُ-2االكتفاءُبُمُجملُماُيُدلُُ ُ
()56
يشارُُإليهُبضميرُُأوُنحوُُذلك"ُ .
وارتقى ُمُفُهومُالنحوُالقُرآنيُ ُنحو ُالتأسيسُوالتنظير ُعلىُي ُد ُالدكتور ُأحمدُمكيُ
األنصاريُ ُفيُكتابهُ(نظريةُالنحوُالقرآنيُ ُ1985/م)ُ ،فهو ُأولُ ُمُنُنظُرُلُهذاُالمُصُطلحُ،
هاُوتُطورهاُومُقوماتهاُ(ُ,)57
وُوُضُعهُفيُإطارُُنُظريةُُلهاُمُقوماتٌُُومُرتكزاتٌُُ ُ,وتُتبُعُنشُأتُ ُ
القرآنيُ
ُ
والنحوُُغيرُ القرآنيُُُمثبتًاُ إيُاه ُ.فُالنحوُ
النحوُ القرآنيُُ ُُ،
الًُُبالتفريقُ بُينُ ُ
إذُُبُ ُدأُ أو ُ
يُنُقُسمُعُلىُقُسُمينُُ :
ربُ .وقُس ٌُم ُلمُُ
ليهُعلىُنظائرهُ ُ ُمنُكالمُالعُ ُ
ُ
النحويونُ ،وُوافقواُعُ
ُ
"ُقُس ٌُم ُارتُضاهُ ُ
عارض ُةً ُصُريح ُةً ُأوُخفي ُةً" ُ ُ(ُ ,)58أمُا ُالمُعُيار ُالدقيقُ
ُ
عارضُوهُ ُمُ
يُرتُضوهُ ،ولُهذاُتأوُلُوهُ ُ ،و ُ
ُ()59
وعُمن ُالنحوُالقرآنيُ ُفُهُوُاصُطدامُالقاعدةُالنحويُةُباآليةُالقرآنيُة ُ .وُلُبُ
لُمعرفةُهُذاُالن ُ
وإنُ
الخاصةُ ُُ،
ُ
النظريةُُ"ُ ُيقومُ علىُ أساسُ القرآنُ الكريمُُ،وقُبولُ أساليبهُُُ,واستعماالتهُ
كونُبقبولُالقُراءاتُالُالعُكسُ .)60ُ("......أما ُعناصرهاُفتتكونُ
ُ
تُصحيحُالنحوُيُجبُأنُ ُيُ
منُُ :
"ُُُُ-1اإلطارُ العُامُُ:القُرآنُ الكريمُ ُُ,وهُوُ أوثقُُُمُصدرُُُفيُ الوُجو ُدُُ,وُُينبغيُ أنُُُيكونُ
المُصدرُاألولُفيُالتقعي ُدُُ .
ة.
 -2مُحورُالنظريةُ:االصطدامُبينُالقواعدُالنحويُةُواآلياتُالقرآنيُ ُ
واطنُاالصطدامُبينُالقواعدُواآليات.
 -3العمودُالفقريُ:وهوُمُ ُ
 -4المُقوماتُ األساسي ُةُُ:جوانبُ االتفاقُ واالختالفُُ،واألخيرُ هوُ موضعُ التركيزُ
ولهاُمظاهرُمتعددةُ:المُعارضةُالصُريحةُ,والخفيُةُ،وظاهرةُالتأوُيلُ" ُ(.)61
النحويةُ التيُ يُجبُ أنُُُتـعدَّلُ وتـغيرُُاستنادًاُ إلىُ وُرودهاُ فيُ
ُ
وُمُنُ ُبينُ القواعدُ
جوازُ الفصُلُ بُينُ المُتُضُايفينُ فُيُ النثرُ بالمُفعولُ بهُُ
القرآنُ الكريمُُ،والقُراءاتُ القرآنيُ ُةُ ُُ:
بُدليلُُقُراءةُابنُعامرُوهيُقُراء ُة ٌُسُبعي ُةٌُمُتواتر ُة ٌُ ُ
نُ
هُالقاعدةُكثيرُم ُ
ٌُ
ﭼ ُ(ُ،)62وقدُأيَُّ ُدُهُ ُذ
ىُ:ﭽُﮱْﯓْﯔْﯕْﯖْﯗْﯘْﯙْ ُ
مُحُكم ُةٌُفيُقولهُتعال ُ
العُلماءُمنهمُ:سيبوي ُهُ ُ(ُ،)63والفرُاءُ(ُ،)64وابنُمجاه ُدُ ُ(ُ ُ.)65
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عد ُاتجاهًاُمنُاتجاهاتُالفكرُ
"ُإنُمُا ُ ُذهب ُإليهُالدكتور ُأحمدُمكيُاألنصاريُيُ ُ
هذهُالنظريةُلمُتستوعبُ
ُ
جعلناُنقولُأنُ ُ
ُ
الذيُيُ
النحويُ ُالقرآنيُُ,وأحُدُأسُسهُالمُهمةُاألمرُ ُ ُ
واحدُُوهوُ اتُجاهُ
جانبُُ ُ
جميعُ مُالمحُ التفكيرُ النحويُُُالقرآنيُُُودقائقه؛ُُإذُ تناولتهُ منُُ ُ
حوُبالقُراءاتُ"ُ(ُ .)66
تُصُحيحُالن ُ
احثينُ فيُ تُأثرُهمُُبالدكتورُُأحمدُ عبدُ
شيوعُ المُصُطلحُ وتُناقُلُهُ بُينُ البُ ُ
واتُضحُ ُ
يُ
الستارُ الجواريُ فيُ اصطالحهُ (نحوُ القرآنُ الكريم)ُ ومنهمُ ُ:د.مهديُ المخزوم ُ
يُ
2002م ُ( ُ,)67والدكتورُُخليلُ بنيانُ الحسونُ سنةُُ2002مُُ( ُ,)68والدكتورُ كاص ُدُُالزيد ُ
2003م ُ(ُ .)69
ُونبهُالدكتورُمهديُالمخزوميُعلى ُمُفهومُمُصُطلحُ(نحُوُالقُرآنُالكُريم) ُوُ ُهوُ
حوُالعربيُةُمُعتمُ ُدًاُعُلىُالقُرآنُالكريمُفيُاستنباطُالقواعدُالنحويُةُ"ُ
خالفُن ُ
وُجودُنُحُوُ ُيُ ُ
النصُُالقرآنيُُُالعربيُُُالصُحيحُالذيُ
ُ
ألنهُ
االعتبارات؛ُ ُ
لُُ ُ
فالقرآنُُُيُجبُُأنُ ُيُكونُُُفُوقُ كُ َُّ
حوُالعربيةُ,ولكننُُاُنرىُ
ُ
كونُهوُن
ُ
انُينبغيُأنُُُي
الُللعربيُةُوأساليبُهاُاألصُيلةُ,وُ ُك ُ
جُاءُناُمُمُثُ ً ُ
فُ،وأنُُللعربيُةُقُواعدُلُمُتُؤخُذُمُنُ
ةُنحواُيخالفُالقرآنُفيُكثيرُُ ُمنُوُجوهُالتألي ُ
أنُُللعربيُ
ً
الُ يكونُ هناكُ
النحاةُُأ ُ
ساُ لها ُ,وكانُ حُقًُاُ علىُ ُ
نُصوصُ القرآنُُ،وأسلوبُ التأليفُ فيهُ أسا ً
القرآنُ,
حوُُ ُ
حوُ القُرآنُ ُونحوُ العربيُةُُ،بلُ يُجبُ أنُُُُيستندُ نحوُ العربيُةُُإلىُن ُ
خُالفُُُبُينُن ُ
ُ()70
وعبقريةُنظُمهُُ ُ. "..
المتهاُمنُنحوُالقُرآنُ ُ,
ُ
وأنُُتُستمُدُقُواعدُالنُحاةُقوتُهاُوسُ
حوُ القرآنُ
حوُ القرآنيُ)ُ ومصطلحُ (ن ُ
شتُُالدراسُاتُ الحُديثةُ مُصُطلحُ (الن ُ
ُوناقُ ُ
()71
حوُالنص ُالقرآني) ُفي ُ(النحوُالقرآنيُفيُضوءُ
ُ
هورُمصُطلحُ(ن
ُ
الكريم)ُوشهدتُظُ
ُ
صُُ(2011م)ُُ،وحاولتُ هذهُ الدراسةُُاستقراءُ الموروثُ النحويُ وجهودُ
لسانياتُ الن ُ
وحددتُ األسسُ
الباحثينُ قدي ًُماُ وحديُث ًاُ مُنُ دراساتُلغويةُُُونحويةُُُوبالغيةُُُوقرآنيةُُ ُُ،
الفكريُةُوالمعنويُةُلهذاُالنحوُبمفهومهُاالصُطالحيُالمُعاصُرُ:
ح ُمُعاصُ ٌُر ُلُمُاُع ُرفُ ُعُندُالقُ ُدامىُبُمُجمُوعةُاألنُظمُةُوالقُواعُ ُد ُواألحُكامُ
ُ"مُصُطُل ٌُ
النصُالقُرآنيُُالكُريمُ,والقائُمةُعُلىُأسُاسُُمُنُالفُهُمُالصُحيحُوالسُليمُلُلُغةُ
ُ
التيُُتُسُُتنُبُطُُمُنُُ
شاذةُ,
وأساليبهُُُ،مُعُ األخُذُ بالقُراءاتُ القُرآنيةُ مُتواترةُ كانتُ أمُ ُ
القُرآنُ الكُريمُُومُ ُعانيهُُُ ُ
وتوجُيههاُ بُحُسُبُ أُسُسُ النحُوُ القُرآنيُُُالمُعُنويُةُ والفُكريُةُ مُنُُُمُراعُاةُ المُعُنىُُ،وقُواعُدُ
ُ
والتأخُيرُ,
والذكُر ُ,والتُقديمُ ُ
التُأليفُُ،والرُبطُ ومُاُ يُطُرأُ عُلىُ الُنَّظمُ مُنُُُتُغييرُُُكالحُ ُذفُ ُ
الُالمخاطُبُوالمُتُ ُكلم" ُ(ُ .)72
ُ
راعاةُمُقُتُضىُالحُالُوأحُوُ
لُوالوصُلُمُعُُمُ ُ
ُ
والفُصُ
وحددتُالدراسةُأسُسُمفهومُالنحوُالقرآنيُ ُالتيُتعاضُدتُمعُاالصطالحُ ،ومعُ
القصُ ُدُ،
كانت ُمُتعارف ُة ُعن ُد ُالقُدماءُومُتناثرةُفُيُمباحُثهمُومؤلفاتُهمُومنهُاُ ُ :
المفاهيمُالتي ُ ُ
ُ
ُ()73
ب ُ.
خاطُبُوأحُوالُالمُخاطُ ُ
والتُرابطُوالتُماسُكُالنصيُُ,ومُراعاةُالمُعنىُ,ومراعاةُالمُ ُ
سسه:
صول ال َمفهوم وأ ُ
عن أ ُ
 -2دراسات نحويّة كاشفة َ
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

وهيُوإنُ لمُتصرحُبذكرُ المصطلحُُ،إالُ أنهاُ أسهمتُفيُ إنتاجهُ ،وكشفتُ عنُ
ةُفيُاستنباطُالقاعدةُالنحويةُ
ُ
أسسهُالتيُبنيُعليهاُ،منهُاُُ:اعُتمادُاألسُسُالمعنويُةُوالفكريُ
()74
القرآنيُةُُ،وتقريرُُاألحكامُ النحويُةُُوأهمهاُُالعاملُُالمعنويُُُ،واتصالُ النظمُ القرآني ُ,
عنىُوالقرائن ُ(ُ ُ..)76
ُ
والعناصرُغيرُاللُفظيةُومنهاُ:المُقام ُ(ُ.)75واإليحاءُبالمُ
 -3دراسات نحو ّية كاشفة عن َ
صطلح:
ظواهر ال ُم ْ
خصوصةُ واعتمادهاُ فيُ استقراءُ األحكامُ
ومنهُاُُ:العُنايةُ باألساليبُ القرآنيُةُ المُ ُ
ُ()78
ضُُالتقديرُ
النحوية ُ(ُُ,)77واالستدراكُ علىُ مواقفُ النُحاةُ منُ الشاهدُ القرآنيُ  ُ,ورف ُ
ُ
()79
والتأويلُ المُصنوعُ فيُ النصُ القرآنيُ ُُ،والقياسُ علىُ لغةُ القرآنُ الكريمُُ،واستنباطُ
صودةُ ُ(ُ .)80
القواعدُالنحويُةُالقرآنيُةُفيُضُوءُالمُعانيُواالستعماالتُالقرآنيُةُالمُقُ ُ
قدمُ يُتمثُلُ لناُ اختالفُ الباحُثينُ فيُ قراءةُُُوتحديدُ مُفهومُُُدقيقُُُلُمُصُطلحُ
ومُمُاُ تُ ُ
تناولهُُ ُمنُ وجهةُ نظرهُ؛ُُبسببُ عُدمُ اتضاحُ الرُؤيةُ الفكريُةُ
ُ
النحوُ القرآنيُُُ،وكلُُُ ُمنهمُ
القاتهُوظواهرهُُ .
ُ
ألسسُالمفهومُوعُ
ومثالُ ذلكُ ظهورُُدراساتُ مُعاصرةُُُتُحملُُُمُصُطلحُ (النحوُُالقرآني)ُ إالُ أنُ
مُفهومهاُاختلطُمعُمفهومُالنحوُغيرُالقرآنيُبماُفيهُمنُاألقيسةُوالعوامُلُوالعُللُ,نحوُ:
حوُالقرآنيُ
ُ
دراسةُ(النحوُالقرآنيُقواعدُوشواهدُد.جميل ُأحمدُظفرُ(ُ )1998ومُفهومُالن
القرآنيةُ واستنباطُُالقواعدُ منهاُُ،وجاءُ بحثهُ
ُ
عندهُ يتمثُلُفيُ االستشهادُ بالشواه ُدُُالنحويُةُ
طاُبالعوامُلُواألقيُسةُوالعُلل.)81(.وكذلكُدراساتُفيُالنحوُالقرآنيُُ ،دُ.عبدُالجبارُ
مختل ًُ
فتحيُ (ُُ،)2009وُ اقتص ُرُُمفهومُ النحوُ القرآنيُ عندهُ بتُُتبعُ الظواهرُ النحويةُ القرآنيُةُ
اذُجاءت ُالدراسةُفي ُاستقراءُبعضُالظواهرُ
ُ
ودراسةُأحكامُهاُاإلعرابيُةُواستعماالتها؛ ُ
وقدُدرُسهاُعلىُأُسسُمنُالعوامُلُالمنطقيةُوالعُللُ(ُ .)82
ةُالقرآنيةُ ُ،
ُ
النحوي
ُ
صطالح
العَالقَة بَ ْينَ ال َم ْف ُهوم واال ْ
صطلحاتُمنُ
ُ
لمُاُكانُُعُلُمُالمُصُطلحُيُُبحثُفُيُالعُالقاتُاللغويُةُبُينُالمُفُاهيمُوالمُ
خصائُصها ُ,وأنُظمةُ العُالقاتُ فُيماُ بُينهاُ وجُبُ تحديدُ العُالقةُ الدقيقةُ بينُ
حُيثُ طُبيعةُ ُ
لىُالمادةُ ،أوُالفكرُ ُ,أوُالتصُورُ،
ُ
المُفهومُواالصُطالح ُتحديدًاُدقيقًا؛ ُكونُالمفهومُيُحيل ُُإ
واالصطالحُ يُحيلُُإلىُ آليةُ الفكرُ وأدواتهُُُومفاتيحُهُُُ.ويُ ُرىُ الفالسفةُ "ُ أنُُُللفُكرُُُمُادُة ًُ
يُيتألفُمنهاُ,وأمُاُصُورُُتهُفُهيُالعُالقاتُالمُوجُودةُ
ُ
هيُالحدودُالتُ
ُ
ادته ُفُ
وصور ُة ًُ,أمُاُمُ ُ
ُ()83
بُينُهذهُالحُدود" ُ ُ.
ً
مستقالُ بنفسهُ بلُ تـسهمُفيُ
علمُ المُصُطلحُ ليسُ عل ًماُ
ومُاُ سُبُقُ اإلشارةُ إليهُ أنُُُ ُ
صناعتهُ ُوإنتاجهُ ُعلو ٌُم ُكثيرُة ٌ ُمنهاُ:عُلمُالمُنطقُ ,والوُجو ُد؛ ُإذُتبحث ُقُواع ُد ُعُلم ُالمُنُطقُ
الخطأُ
تُُالعلميُةُُتُعريفًُاُُجامعًاُُمانعًاُُ،بُعيدًاُُعنُُ ُ
المُفُاهيم ُ,وُتتُوخىُ تُعريفُُالمُصُطلحا ُ
ضُواللُبسُ.
والغُمو ُ
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وتأخذُ العُالقةُ بينُ المُفهومُ واالصُطالحُ عُالقةُ ذهُنيةُ عقليةُ تعرفُ بـُ (الصُورةُ
المتخيُلةُ عندُ الكنديُُُ"ُ الصُورةُ هيُ
مادةُ الفُكرُُ,وهوُ الصُورةُ ُ
الذهنية)ُُ،فالمُفهومُ هوُُ ُ
ُ
ُ()84
الشُيءُالذيُبهُالشُيءُهُوُُمُاُهُوُ" ُ .
حُُالحُ ُدُُفيُ الرسُومُ لمُ يُجرُقُصدًا؛ُُبلُ لتمثيلُ المُعانيُ
اصطال ُ
ُوإنُ االتفاقُعلىُ ُ
ونفوسهمُباالصطالحُعليهاُوتُعريفهاُوتُحديدهاُ"ُ،والمُخلصونُإنماُ
ُ
والصُورُفيُأذهانهمُ
صورُكُنُهُالشُيءُوتمثلُحُقيقتهُفيُنُفوسهمُالُلُمُجردُالتمييز؛ُولكنُُمُهماُحُصُلُ
يطلبونُتُ ُ
رفتُُماُ
المجرُدُ يقتنعُ بالرسمُُ،فقدُ عُ ُ
التمييزُ ُ
التصُورُ بكُ ُمالهُُُُتبعُ ُهُُالتمُييز ُ,ومُنُُُيُطلبُ ُ
انقسامُتصورُالشُيءُإلىُ
ُ
فتُ
والح ُدُوالرسمُفيُتفُهيمُاألشياءُ,وعُر ُ
ينتهيُإليهُتأثيرُاالسمُ ُ،
واحدُمنهماُ
صورُلهُبمُعرفةُأعُراضُهُ،وإنُكلُُ ُ
صلةُ،وإلىُتُ ُ
تُصُورُُلهُبمُعرفةُذاتياتهُالمف َّ
ُ()85
صاُفيكونُأعمُُمُنُاالسُم"ُ ُ .
يكونُتا ًماُمُساويًاُلالسمُفيُطُرُفُيُالحُمُل؛ُوقدُيكونُناق ً
فمنُحيثُالداللةُاللغويُةُ"ُالمُعانيُهيُ
ُ
ويفرقُالجُرجانيُبينُالمُعانيُوالمُفاهيمُ ,
ضعُ بإزائُهاُ األلفاظُُ,والصورُ الحاصلةُ فيُ العقل ُ,فمنُ
حيثُُ ُإنهُ وُ ُ
الذهنيةُ منُُ ُ
الصُورُ ُ
نُحيث ُإنهاُتـحصلُمُنُاللفظُفيُالعُقلُمُفُهو ًمُاُ
ُ
حيثُإنهاُتـقصُدُباللفظ ُسميتُمُعُنىُ ،ومُ
"(ُ .)86
كماُأنُ
ُ
عُبإزائهاُاأللفاظُأوُالُ ،
ُ
سواءُوضُ
ُ
ورةُالذهنيةُ ،
ُ
"الص
إذنُفالمُفهو ُمُ :هو ُ ُ
ُ()87
حيثُ ُوضُعُُبإزائُهاُاأللفاظ" ُ ُ.
ورةُالذهنيةُمُنُ ُ
ُ
وُالص
ُ
المُعنىُهُ
صورُُوالمُعُنىُ والفُكرةُ تتظافرُ جميعهاُ فيُ تكوينُ وبناءُ
فالمُفُهومُ والصُورةُ والتُ ُ
مُنظومةُ ُمُعرفيةُ ُذاتُداللة ُاصُطالحيةُ"ُ.فالمُصُطلحُرمزُلغويُ ُيُدلُعلىُتصُورُذهنيُ
ُ(ُ )88
صطلحُوالمُفهوم" .
أكثرُماُيكونُمتفقًاُعليهُ،وهذاُالتصُورُيربطُبينُالمُ ُ
(النحُوُ القُرآنيُ)ُ،
لمصطلحُ ُ
وإذاُ بُحثناُ العُالقةُ بينُ الداللةُ اللغويُةُواالصُطالحيةُ ُ
حو ُيحيلُإلىُمعانُ ُمتعددةُُ ،منهاُ :القص ُدُ ،والقسمُ :،أيُ
نجدُأنُالمدلولُاللغويُ ُلمفهومُالن ُ
()89
األنحاءُ،والطُريقُ،والجهةُ،والمثلُ . ...
اللغويةُ مُنُ المُفُهومُ االصُطالحيُُُفيُ القُصُدُ إلىُ جُهةُ كالمُ
ُ
وتُقتربُ هذهُ الداللةُ
ريدُُبهُأنُ
حوُإنُماُأُ ُ
ت316هـ ُ)ُ"ُ:الن ُ
العُربُوانتُحاءُطُريقتهمُفيُالكُالمُ،قالُابنُالسُراجُ( ُ
يهُمنُاسُتقراءُكالمُ
تقدمونُ ُفُ ُ
استخرُجُ ُه ُالمُ ُ
مه ُكُالمُ ُالعُرُبُ ,وُهُوُعُل ٌُم ُ ُ
حوُ ُالمُتكلُمُإذاُتُعلُ ُ
يُنُ ُ
()90
نهُعلىُالغرُضُالذيُقُصُدهُُالمُبتدئُونُُبُهذهُاللُغةُ"ُ ُ .
بُ،حتىُوُقفواُمُ ُ
العُرُ ُ
ت392هـ)ُ ليشُتملُ علىُ أجزاءُ التُركيبُ
عندُ ابنُ جنيُُُ( ُ
ُواتُسُعُ هذاُ المُفهومُُ ُ
وغيرهُُُ،كالتُثنيةُ،
إعراب ُ ُ
ُ
صرُفهُُُمُنُ
تُُكالمُ العُرُبُفُيُ تُ ُ
عناصرهُ"ُُ:النحُوُ انُُتحاءُسُمُ ُ
وُ ُ
()91
غيرُذلك" ُ .
والتركيبُوُ ُ
والتحقيرُُ،والتكُسيرُ,واإلضافةُ،والنسُبُ ُ,
والجُمُعُ ُ،
حو ُالقُرآنيُ ُالمتخصصُبالقُرآنُالكُريمُمُعُ
الداللةُاالصُطالحيُةُلمُفهوم ُالن ُ
ُإالُ ُأنُ ُ ُ
يوعُمفاهيمهُ ُالنحُويةُالنصيةُوالمُعنويُةُلمُتتكامُلُإالُ ُفيُالقرنُالسُابعُالهُجُريُ ُعُلىُيُدُ
ُ
شُ
ثُُ,وتُحليلُ النصُُ
ابنُ هُشامُ (761هـ)ُ ليُدلُُُعلىُ (الداللةُ الكُليُةُ والشمولية)ُ فيُ البُح ُ
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ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

قدمتهُعُلىُكُتُبُاإلعُراب"ُكُثُرةُالتُكرار؛ ُفإنُهاُلمُ ُتـوضعُإلفادةُ
القُرآنيُُ,فُهوُيُعيبُفُيُمُ ُ
القُوانُينُ الكُليُةُُ،بُلُ للكُالمُ عُلىُ الصُورُ الجزئيةُُ,فتراهمُ يتكلمونُ علىُ التركيبُ المُعيُنُ
حيثُُمُ َُّرُُبُهمُ مُثلُ
حيثُُجاءتُ نظائرهُ أعادواُ ذلكُ الكُالمُُ،أالُ ترىُ أنهمُ ُ
بكُالمُُ،ثمُ ُ
ُ,وحيثُ
ُ
ىُ:ﭽُﭓْﭔْﭕْﭖﭗْﭘﭙْﭚْﭛْﭜْﭼ(ُُ)92ذكرواُأنُفيهُثالثةُأوجهُ
المُوُصولُفيُقولهُتعال ُ
()93
ذكرواُفيهُثالثةُأوجهُ
ُ
جاءهمُمثلُالضميرُالمنفصلُفيُقولهُتعالىْ :ﭽ ُﮰْﮱْﯓْﯔ ْﭼ ُ
ُ
ضاُ" ْ(ْ .)94
أي ًُ
ديثةُ تحددتُ صُورةُ االصُطالحُ النحُويُ القُرآنيُُُمُفُهو ًُماُ
ُأمُاُ فيُ الدراسُاتُ الحُ ُ
(* ُ) ُ
حا
واصُطال ًُ
حُُمُعاصُ ٌُرُُلُمُاُ عرُفُُُعُندُ القُ ُدامىُ بُمُجمُوعةُ األنُظمُةُ والقُواعُدُ
ُبـُُأنًهُُ"ُ مُصُطُل ٌُ
النص ُالقُرآنيُ ُالكُريمُ,والقائُمةُعُلىُأسُاسُ ُمُنُالفُهُمُالصُحيحُ
ُ
واألحُكامُالتيُ ُتُسُُتنُُبطُ ُمُنُ ُ
والسُليمُلُلُغةُالقُرآنُالكُريمُومُعُانيهُُوأسُاليبهُُ،مُعُاألخُذُبالقُراءاتُالقُرآنيةُمُتواترةُكانتُأمُ
المعُنىُ،
شاذة ُ,وتُوجُيههاُ بُحُسُبُ أُسُسُ النحُوُ القُرآنيُُُالمُعُنويُةُ والفُكريُةُ ُمنُُُمُراعُاةُ ُ
ُ
والتقديمُ
والذكُرُ ُُ,
وقُواعُدُ التُأليفُُ،والرُبطُ ومُاُ يُطُرأُ عُلىُ الُنَّظمُ مُنُُُُتغييرُُُكالحُ ُذفُ ُ
(ُ.)95
أخيرُ,والفُصُلُوالوُصُلُمُعُ ُمُراعُاةُمُُقتُضىُالحُالُوأحُوُالُالمُخاطُبُوالمُتُكُلمُ"
والتُ ُ
شيرُ التُعرُيفُ السُابقُ لُمُصُطلحُ (النحُوُ القُرآنيُ ُ)ُ ُإلىُ اسُتقرارُ ُ ُداللتهُ المُفُهوميةُ
ويُ ُ
اهيمُ
حدثينُ بالتُعارُفُ عُلىُ أصُولهُ وعُالقُاتُ ُهُُوأُسُسُهُ؛ُ إذُ يحددُ المُفُ ُ
عندُ المُ ُ
واالصُطالحيةُ ُ
ضعُ
دت ُه ُُبالوُ ُ
ظُعنُمُعُناهُاللُغويُالعُامُ,وقُيُ ُ
نويةُوالفُكريُةُوالعُالقاتُالتيُأخُرُجُتُاللُفُ ُ
المُعُ ُ
يُالعناصُرُالمكونةُلالصُطالحُالجُدي ُد ُومنهاُ:مُراعاةُ
صُ ،وهُ ُ
طالحيُالخا ُ
ُ
العُرُفيُ ُاالصُ
أخير ُ,ومُراعُاةُُالمُقُامُ
المُعُنىُُ،وقُواعُدُ التُأليفُ والرُبط ُ,وعُالقاتُ الحُ ُذفُ والتُقديمُ والتُ ُ
وُأحُوُالهُُ .
هومُاالصطالحيُ
ُ
موال ُ"فُالمُفُ
سعُشُ ً ُ
ُوُتُنُدرجُضُ ُمنُهُذاُالتُعريف ُمُفُاهيمُأكُثُرُوُأوُ ُ
ُ()96
قُدُيُكُونُأع َُّمُمُنُالمُفُهومُاللُغويُُ,وإنُكُانُُمُشُتُقًاُمُنُ ُهُ" ُ .
الكبير ُُفيُ
ألحُوُالُالمُحُيطةُاألثُرُ ُ ُ
كان ُلُتُأثيرُالسُياقُوظُ ُروفُالمُقُال ُوالمُُقام ُوا ُ
وُ ُ
راكيبُ
ُ
ىُُجُملةُ تُ
حيلُهُُإل ُ
نشُأةُ المُفُهو ُمُُواتُسُاعُهُُُمُمُاُ أسُهُمُ فُيُ اتُسُاعُ مُدلوالتُ المُفُهومُ لُتُ ُ
اهيمُوالعُالقاتُالشُمُوليُةُ .
مُنظُمةُُمُنُالمُُف ُ
وإذاُ تُتبعُناُ العُالقاتُ االصُطالحيُةُ نجُ ُدُُأنُُُعُناصُرُُالعُمُليةُ االصُطالحيُةُ يُمُكنُ
مثيلهاُبالمثلثُالهُرمُيُ ُ
ُ
تُ
يُ ُ:
اآلت ُ
ُ-1المُفهومُ-2ُ.المُواضُعُةُواالتفُاقُ-3ُ.المُصُطلحُ ُ.
حُ
المُصُطل ُ
ُ
ُ
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هـنـاء محمود اسماعيل

ُ
قُ
التفا ُ
المُفهومُا ُ
حُ
اص)ُمُصُطل ُ
خ ُ
مُفهومُُ+اتفاقُ(عُرُفُُ ُ
الداللةُ
طُُيُكُسُبُ المُفهومُ ُ
نصرُُمعياريُُُضُ ُاب ٌُ
والتواضُعُ عُ ٌُ
االتفاقُ ُ
ويبدوُ جليًاُ أنُُُ ُ
التيُ تـحيلُ إليهُُ،وُيضُفُيُ السمةُ االصطالحيُةُ عليهُُ.وُُلكنُ مُنُ المُمُكنُ ُإثارةُ التُساؤالتُ
أويلُُ .
يدانُللنظرُواالجُتهادُوالتُ ُ
شةُوالنظرُ،فالبُحُثُالعُلمُيُُمُ ٌُ
ُ
القابُلةُللمُناقُ
المُنُطقيةُُ ُ
تُعُمُليُةُالتُواضُعُعُلىُالمُصُطلحُمُسُأل ُةًُقُصُدي ُةًُأمُُال ُ؟ ُ
هُلُكُان ُ
سبلُ
اعةُوالمبادئُالتيُيقومُعليُهاُهذاُاالتفاق ُ؟ ُوُما ُ ُ
ُ
سُاالتفاقُبُينُالجُمُ
ُ
وُمُاُأُسُ
تُحقيقُ ُهُوآلياتُه ُ؟ ُ
هناُجوهرُاإلشُكاليُةُوُمُكُ ُمنُالمُشكلةُ .
وفيُرأييُُ ُ
والتقييدُالحُاصُلُهنُاُُ :
فهو ُم ُ
ُعُ ُدمُحُصـُولُاالتفاقُمُ ُ
ُحُصــُولُاالتفـاقُمُصُطلحُ ُ
الداللةُ وانتشارهاُ
لُُيُكسُبُ المفهومُ صُفةُ استقرارُ ُ
صرُُفعا ٌُ
عنُ ٌُ
وُمعُ أنُُُاالتفاقُ ُ
مؤثرُُج ُدًاُ فيُ إنتاجُ المصطلحُُ،وتكونهُ الثقافةُ االجتماعيُةُ
صُُ ٌُ
وتداولها ُ,والعُرفُ الخا ُ
كثيراُ
ومُدونُاجُتماعُ ُواتفاقُُ ,أوُُأنُ ُ ًُ
والثقافيُةُوالبيئيُةُ ,غيرُ ُأنُه ُُقدُيُشُيع ُالمصطلح ُبُُينُالقُ ُ
تُوتكوُنتُقُبلُاالصُطالحُعُليهاُوالتُنُظيرُلُهُاُ ُ.
مُنُالمُفاهيُمُوُج ُد ُ
نُُ :
ةُتجُريُفُيُمُسُارُي ُ
فُالعُمليُةُاالصُطالحيُ ُ
أوالُُ ُد ُونُ تُحقُقُُ(قُصُديةُ االتفاقُ علىُ االصُطالح)ُ،
 -1شُيُوعُُالمُفاهيمُ واكتمالُهاُ ً ُ
فتكُونُعُمُليةُاالصطالحُعُليهاُعُملي ُةًُالحق ُةًُلُتكُونُالمُفُهومُُ .
تُ
ساُومنطلقـًاُلكثيرُُمنُالنظريا ُ
ُ
حافُ
وموروثناُالنحُويُُ ُ
ُ
لُبالمفاهيمُالتيُُكونـتُأسا ً
فيُ الدرسُ اللغويُ المعاصرُُ,ومُنُ ُبينهاُ ُمصُطلحُ (النحوُ القُرآنيُ)؛ُُإذُ جاءتُ عمليةُ
االصطالحُالحقةًُلتكونُالمفهومُوشيوعهُ ,فالبحثُاالصطالحيُلمُيجرُبقصديةُالبحثُ
حوُ
التواضُعُ واالتفاقُ علىُُ ُمصطلحُ (الن ُ
تُُعمليةُ ُ
عنُدُ المُحُ ُدثينُ جُرُ ُ
والتنظيرُ ُُ.وحُتىُ ُ
)ُعنُطُريقُالتُداولُوالتُناقُلُ ,فق ُد ُيُستعملُ ُه ُأحُ ُد ُالبُاحثينُويُشيعُبينُالدارسينُبُعدُ
القُرآنيُ ُ
عالمهُُ.فُكُانُ شُيوعُ اسُتُعمالُ المُصُطلحُ عُندُ
حتُُمُ ُ
واتض ُ
ُ
األذهانُ
أنُ استقرُُُفُهم ُهُُفُيُ ُ
البُاحُثينُ المُحُ ُدثينُ عُامُ ًالُ ُمهُ ًماُ فُيُ لُفُتُُاألنُظارُُإلىُ األفكارُُوالمفاهيمُُالمُتداوُلةُ عُندُ
القُدماءُ ُ.
مُ,وهذاُماُحُصُلُ
ينه ُ
يشيعُب ُ
ُ
أخذون ُه ُ ُو
ُ
هُمنُ ُبُعدهُوُيُ
شخصُثمُ ُيُتأثرُبُ ُ
ُوُقدُيُبتكرهُ ُ ُ
ناقله ُالمُحُدثونُ "ُ ،وُقُ ُد ُال ُيُكونُالمُصُطلح ُوُليدُمُجُهودُ
حينماُت ُ
ُ
مُعُمُصُطلحُالنحُوُالقُرآنيُ ُ
جدناهُعُندُالدكتورُأحمدُالجواريُ
تخصص"(ُ )97وهومُاُوُ ُ
فكريُ ُجُماعيُُ ,بلُابتكرُهُفُر ُدٌُمُ ُ

15

مجلة مداد اآلداب

127

العدد الرابع عشر

Published by Arab Journals Platform, 2018

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 14 [2018], Iss. 1, Art. 3
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ظريةُ
في ُ(نحوُالقرآنُالكريم) ُوالدكتورُأحمدُمكيُاألنصاريُ ُحينماُلُفُتُاألنُظارُإلىُ(ن ُ
النحوُالقُرآنيُ)ُُ .
وُهُذا ُيُقودنا ُإلىُمُسُألةُمُهمةُ ُفُيُتُحديد ُميالد ُهُذاُالمُصُطلح ُعلىُأيديُالباحثينُ
واضعُ واالتفاقُ علىُ اصُطالحُ (النحُوُ القُرآنيُ ُ)ُُلدىُ
هرتُُعُمليةُ التُ ُ
المحدثينُُ،فُقُدُُظُ ُ
قُُاالصطالحيُ ُُ,وهذهُ العمليةُُوإنُُُُلمُُُتُجُ ُرُ
المُحدثينُُ,وُهوُ ماُُيؤكُ ُدُُتُرسيخُُمبدأُُاالتفا ُ
حوُ
بلُتيسيرُالن ُ
احثينُارتبطت ُبُسُ ُ
ُ
جهود ُفُرديةُ ُمُنُالبُ
هود ُجُماعيةُ ُأوُمُؤسساتيةُُ ،بُلُبُ ُ
بُجُ ُ
ىُُ(النحُوُ القُرآنيُ)ُُ،نجدُُارتباطُ المُصُطلحُ ُوتُالزمُهُُُبأسُماءُ
بالدعوةُُإل ُ
العُربيُُُمُتمثُلةُ ُ
ارتبُطُ ُبمؤلفُهُ
الذيُ ُ
شيُوعُ اصُطالحُ (نحُوُُالقُرآن)ُُ ُ
الباحثينُ األفُرُا ُدُُ،نحوُ ُُ:
وُاضُعُيهُُ ُمنُُُ ُ
و(نظريةُ النحوُ القُرآنيُ)ُ بالدكتورُُأحمدُ مكيُ
ُ
الدكتورُُأحمدُ عبدُ السُتارُ الجواريُُ،
األنصاريُوتأثُرُالباحُثينُمنُبُعدهمُبُهُماُُ .
ضاحُالرؤيةُ
ُ
هُد ُون ُ ُات
المصُطلحُبُين ُالبُاحثين؛ ُلتأثُرهم ُبُ ُ
ريُأحيانًُاُتناقُل ُ ُ
ُ
وُقُ ُد ُيُجُ
فهومُالنحوُ
ُ
همُمنُ ُرُُأىُأنُ ُمُ
هنُبعي ُدًاُعمُاُتُعارُفُعُليه ُ ُ(ُ .)98فمُنُ ُ
رفُالذ ُ
ُ
المُفُهوميُةُلُينُصُ
ُ()99
النحُوُ
القواعدُ النحويُةُ المُتأثُرةُ بالقُرآنُ الكُريم  ُ,أوُ هوُ ُُتصُحُيحُ ُ
القُرآنيُُ ُهوُ ُ ُ:
ُ()101
هادُبالشواهُدُالقُرآنيُةُ،واسُتنبُاطُالقُواعُدُمُنُهاُ ُ ُ.
ُ
ت(ُ،)100أوُاالسُتشُ
بالقُراءا ُ
عدُُرسوخُُالمُفاهيمُ
االصطالحُ بُ ُ
والتواضُعُُالقُصُدي ُعلىُ ُ
 -2حُصول ُعُمليةُُاالتفاقُ ُ
تُُ،وهوُ ماُ أشارُُإليهُ القدماءُُ,قالُ الشريفُُالجُرجانيُُ:
وشيوعُ المصطلحا ُ
عينُ ُبينُ
ظُُمُ ُ
ضعُ اللُفظُ بإزاءُ المُعُنى....وُهُوُ ُلف ٌُ
علىُ وُ ُ
"االصُطالحُ اتفاقُ طُائفةُُُ ُ
قُومُُمُعيُنينُ"(ُ،)102وُيتمثُلُهُذاُالمُسارُفيُعُمليةُاالصُطالحُفُيُالعُصرُالحُديث؛ُ
وُلكثرةُ المفاهيمُ المُعرفيُةُ والُ سيماُُ–ُُالعلميُةُُ-وشيوعهاُُممُاُ استوجبُ تُظافرُ
الجُهُودُ الجماعيُةُ مُمُثُلةُ بالمُجُامعُ العلميُةُ والمُؤسساتُ المُصُطلحيُةُُلتقييدهاُ
وإقرارهاُبحسبُاألعُرافُاللغويُةُوالثقافيُةُوالفكريُةُواالجتماعيُةُالتيُنشأتُفيهاُ
هُذهُالمُفاهيمُ.
صطلح
ب ْنية ال ُم ْ
حوُ القُرآنيُ)ُ
اختُالفُ البُاحُثينُ فُيُ تُحُديدُ مُفُهومُُُ ُدقيقُُُلُمُصُطلحُ (الن ُ
انُطُالقًاُ مُنُ ُ
ونه ُاللُفظُالحُامُلُللمُفُهو ُمُ ،وُهُوُالتُنظيمُالهُرُميُالمُفُ ُهومُيُ
طُداللةُالمُصُطلح ُ؛ ُكُ ُ
مُضُب ُ
تُحُُت ُ
حيلُإليهُعُالقُةُ
ةُوالفكرُالذيُتُ ُ
ُ
المعبَّر ُعُُنهُبالرُ ُموزُاللُغ ُويُةُ .فالعُالقةُبُينُالرُموزُاللغويُ
فُكريُةُ عقليُةُ منظمةُُ"فهمُاُُرُغُمُ تُداخُلُ دائرتيهماُُ،إالُ أنُهماُ وُجُهُانُ مُتميُزانُ للفُاعُليةُ
العقليُة" ُ(ُ ُ.)103
تُُعُملُيةُُاالصُطالحُ تُبحثُُآلياتُ بُناءُ المُصُطلحُ وُوسائُلهُُُ ُوجُبُ تُحليلُ
ولماُ كان ُ
ُ ُ()104
ُ:
حوُالقُرآنيُ)ُمُنُُثُالثُنواحُ
بُُنية(مُصُطلحُالن ُ
 -1لْفْظْالمْصْطلحْ ْ
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حيث ُاشتقاقُالمُصُطلحُكانتُطُريقةُبُناءُمُصُطلحُ(النحُوُالقُرآنيُ)ُبطريقةُ
ُمُنُ ُ ُ
ت)(ُ,+نعت)ُ
صطلحاتُالتيُجُاءتُمُركبُةُمن ُ(منعو ُ
نسوبُوهي ُ"المُ ُ
التُركيبُالنعتيُالمُ ُ
وكانُ النعتُ فيهاُ مفر ُدًا؛ُُأيُ عبارةُ عنُ كُلمةُُُواحدةُُُ،وليسُ مُركبًُاُُإضافيًُاُُ،أوُ اس ًُماُ
ُوصُلتُ ُه" ُ(ُ .)105
موصوال ُ
ًُ
و)ُعندُالنحُويينُالقُدماءُ ،بأنهُعُل ٌُمُبقواعدُوُمُقاييس ُالعربُ
وتُحددُاصُطالح ُ(النحُ ُ
نُ
جُبالمقاييسُالمُسُتنبُطةُمُ ُ
ُ
فيُكالمُهمُقالُابن ُعصفورُ(ت ُ669هـ)ُبأنُهُ«ُعُل ٌُم ُمُسُتخرُ
ُ()106
اسُتقراءُكُالمُالعُربُالمُوصلةُإلىُمُعرفةُأحكامُأجُزائُهُُالتيُُيُأتُلُفُمُنُها" ُ .
يدت ُعُليهُيُاءُ
ي ُ(قُرآن)ُزُ ُ
اع ُ
ُأماُلفظ ُ(القُرآنيُ) ُفهوُاسمُمُنُسُوبُمُنُ ُاالسمُالرُبُ ُ
سوبُإليه ُ ُ(ُ .)107لُيشي ُرُ
للداللةُعُلىُصُفُةُ ُ ُمنُصُفاتُاالسمُالمُنُ ُ
مُش ُدُّدةُمُكسورُمُاقُبلهاُ ُ ,
ُُ ُ()108
ُُ،وإنُُنسب ُةُ
نسوبةُُإلىُ القُرآنُ الكريم
ذلكُ التُركيبُ إلىُُالنحوُ والقُواعُدُ النحويُةُ المُ ُ
حو ُالمتعارفُعليهُ(عُلُمُ
صيصُداللةُعُلمُالن ُ
ُ
مُصُطلحُ(النحو) ُإلىُالقُرآنُالكريمُيُعُني ُتُخُ
بالنصوصُالقُرآنيُةُُ .
ُ
قُواعُدُالعُربيُةُوأصُولهاُوإعرابُها)ُ
شيجةُ بُينُ عُلمُ النحوُ والقُرآنُ الكريم؛ُ فيُ أنُهُ كُانُ السُبُبُ
وتُظُهرُ العُالقُةُ الوُ ُ
حو ُ)؛ُُلُتُفُسيرُ آياتُهُُُ،وإيضُاحُ مُعانيهُُُ,
العلُومُ وُمُنُ بُينهاُ (عُلمُ الن ُ
والعُاملُ األكُبرُ فُيُ نشُأةُ ُ
حوُوُليدُالتفكيرُفيُ
يُ"ُ:فالن ُ
ثُدالالتُألفُاظُهُوتراكيبهُُيُقولُالدكتورُمهديُالمخزوم ُ
وبُحُ ُ
بحثُُفيُ عُلُلُ التُأليفُ
القُرآنُ الكريم؛ُُألنُُُالعُلماءُ لمُ يُفكُرواُ ابتدا ًُءُُفيُ ُوضُعُ عُلمُُُُي ُ
آني" ُ(ُ .)109
جتُالفُكرةُفيُأثناءُعمُلهمُالقرُ ُ
عدُأنُُنضُ ُ
بُ،ولكنُهمُتُوصلواُإلىُذلكُبُ ُ
واإلعُرا ُ
عاضدتُأكثرُمُنُُ ُداللةُُفيُصُياغةُلفُظُالمُصُطلحُروعيتُفيهاُقُواعدُالبناءُ
ُ
ُوُقُدُتُ
الداللةُالنحويةُالوظيفيُةُ ،والداللةُالقرآنيُةُالمُستم ُدةُ
ُ
اللغويُ ُفيُعُمليةُاالصطالحُ ،ومنهاُُ :
خصوصةُالمُعجُزةُ ُ.
النصُالقُرآنيُُالكريمُ،وأسُاليبهُالمُ ُ
ُ
مُنُ
ُ
 -2مْفْﮭومْاللْفظ ْْ :
يمثلُالمُفُهومُأداةُالبُاحثُالرُمزيةُللتعبير ُعُنُاألفكار ُوالمُعُانيُ ،غير ُأنُ ُمُفهومُ
ستتراُ فيُ ذهنُ
إالُُبُعُ ُدُُ ُ
يرُُواض ًحاُ ُ
غ ُ
اللفظُ يُُبقىُ ُ
االصطالحُ عُليهُُ،إذُُ"ُ ُيبقىُ المُفهومُ م ً
حتىُُيُخرجُ ُهُُصُاحبُهُ بصورةُُُلفظيةُُُعنُ طُريقُ التُعاريفُ واألقسُامُ
الوُاضُعُ للمُصطلحُ ُ
والشُروط"ُ ُ(ُ .)110
فاهيمُ
ستوياتُ ُمُنُ المُ ُ
ُ
ُوتُتجلُىُ عُالقةُ مُفهومُ اللُفظُ واإلصُطالحُ فيُ ُم
ةُشكلي ُةً ُنابُع ُةً ُمنُالصُورةُ
عالقُ ُ
طالحية ُ(ُ .)111وُفُيُمُصُطلحُ(النحُوُالقُرآنيُ) ُلمُ ُتكنُ ُ ُ
ُ
االصُ
قُوظيفةُ
الذيُحُقُ ُ
توىُالدالليُ ُ :
ُ
المسُ
نُ :أحدهماُ ُ :
الشكليُةُللمُفهومُ ،بُلُروعيُفيهاُمُستويا ُ
ُ
حويُ ُالمستمدُمُنُ
يُص ُدقُالمُفهومُلُمُاُاصُطلحُعُليهُمُنُالنظامُالن ُ
ُ
ةُتتمثُلُفُ
دالليُةُمُعنويُ ُ
التيُيضطُلعُبهاُ
ُ
القُرآنُالكُريمُ .واآلخ ُرُ :المُسُتوىُالوظيفيُ :مُأخو ُذًاُمُنُالوظيفةُالنحويُة ُ
رآنية.
ويةُالقُ ُ
طلحُوهيُاستنباطُالقُواعُدُالنحُ ُ
ُ
المُصُ
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

رآني)ُ
نُ:األولىُ(النحُو)ُ,والثانيةُ(القُ ُ
المركُبُمُنُُلُفظتي ُ
ُومُصُطلحُالنحُوُالقرآنيُُ ُ
النصُ
ُ
حددهُُُسُياقُُ
الذيُ يُ ُ
جتاُُ,وانُصُهرُتاُ لُيحيالنُُإلىُ ُمفهومُُالنُظامُ النحُويُُُ ُ
التيُ امتُ ُز ُ
ُ(ُ .ُ)112
القُرآنيُُوُظواهرهُ،وأساليبهُالمُعجُزة
وشريعتُهمُ وُلسانُهمُ المبينُ ُ،وُعندُ
تابُ ُالمُسلمينُ األولُ ُ
ُوالقُرآنُ الكُريمُ كُ ُ
ورُ
ىُالباحثين ُأصُُبحاُيُشيرانُ ُإلىُصُ ُ
لد ُ
يُشاعُ ُ ُ
تعمالُالذ ُ
ُ
االصُطالحُ ،وتركيبهماُفُي ُاالسُ
رُعنُ
علىُنفُوسُالسُامعين؛ُليعب ُ
ُ
أوُمفهوم ُأكثُرُخُصوصي ُةًُوُهُيب ُةًُوُقدسيةًُوُسلط ُةًُ
فُكريةُُ ُ ،
ويةُ
النحُ ُ
ياغةُ القُوانينُ ُ
صُُالقُرآنيُُُاألصلُ األولُُفيُ صُ ُ
عتمدُُالن ُ
القُواعدُ النحويُةُ التيُُُتُ ُ
المُتأثُرةُباألسلوبُالقُرآنيُُالمُعجُزُ,بخالفُالقُواعدُالنحويُةُالتيُاعتمدُفيُاستقرائُهاُعلىُ
اُونثراُ ُ(ُ .)113
المُالعربُشعر
قدمُوُهوُكُ
أصلُُمُ ُ
ً
ً
حوُُ،مُنهُاُُ:
أبوابُُمُهمةُُُمُنُ أبوابُ الن ُ
ُ
القرآنيةُ فيُ
ُ
حويةُ
القواعدُ الن ُ
ُوتُُتجلُىُ هُ ُذهُ ُ
ُ()114
مينُوالتقديمُوالتأخُير ُ .
ُ
قديرُوالنيابةُوالتُضُ
ُ
الحُذفُوالزُيادةُوالتُ
 -3مْاﮪيْةْالمْصْطلحْ
والتحديدُ
فُُ ُ
المُتمُثلةُُبالتعري ُ
ادةُ الخُارُجيةُ للمُفُاهيمُ االصُطالحيُةُ ُ
حيثُ المُ ُ
أمُاُُمُنُ ُ
ُ(ُ ُ )115
رآني)ُ
حوُ القُ ُ
الدقيقُ للمُصُطلح  ،فُنجدُ أنُُُحُ ُدَُُّالتُعريفُُالمُصُطلحيُ لُمُصُطلحُُ(الن ُ
ُ
والقواعُدُ
عندُ القُ ُدامىُ بُمُجمُوعةُ األنُظمُةُ ُ
حُُمُعاصُ ٌُرُُلُمُاُ عرُفُُُ ُ
المُتُمثُلُ بـ"ُ فهو"ُ مُصُطُل ٌُ
النص ُالقُرآنيُ ُالكُريمُ,والقائُمةُعُلىُأسُاسُ ُمُنُالفُهُمُالصُحيحُ
ُ
واألحُكامُالتيُ ُتُسُُتنُُبطُ ُمُنُ ُ
والسُليمُلُلُغةُالقُرآنُالكُريمُومُعُانيهُُوأسُاليبهُُ،مُعُاألخُذُبالقُراءاتُالقُرآنيةُمُتواترةُكانتُأمُ
المعُنىُ،
شاذة ُ,وتُوجُيههاُ بُحُسُبُ أُسُسُ النحُوُ القُرآنيُُُالمُعُنويُةُ والفُكريُةُ ُمنُُُمُراعُاةُ ُ
ُ
والتقديمُ
والذكُرُ ُ,
وقُواعُدُ التُأليفُُ،والرُبطُ ومُاُ يُطُرأُ عُلىُ النَُّظمُ مُنُُُُتغييرُُُكالحُ ُذفُ ُ
ُ
أخير ُ,والفُصُلُ والوُصُلُ مُعُُُمُراعُاةُ مُقُتُضىُ الحُالُ وأحُوُالُ المُخاطُبُ والمُتُكُلم"ُُ.
والتُ ُ
(ُ .)116
قصيراُ
اصرُ مُفهومُ الفُكرُ النحويُُُالقُرآنيُُُتُحديدًاُ دقيقـًاُ
ُوقدُ حُددُ المُصُطلحُ عُن ُ
ً
واضعُعُلىُ
دلُداللة ُبينة ُعُلىُاالتفاقُوالتُ ُ
ال ُيُخُلُصُهُلُتُمامُ ُمُاُوضعُلُ ُه ُبُمُاُيُشُير ُوُيُ ُ
وشامُ ً ُ
وسعُفُيُ
يُيتُحرىُالُت َّ ُ
ةُالذ ُ
ذاُشأنُالمُصُطلحُالفُنيُ ُفُيُالعُلوم ُاإلنسانيُ ُ
أُسُسهُ ُ ُوعُناصُرهُ ُ .وهُ ُ
امُالذيُيُقُتُضُيُالتُعُ ُميمُوالُت َّوسعُفُيُ
ىُوالدقةُوالتُخُصيصُ"ُفُهُوُُبُُينُاللُفُظُاللُغويُُالعُ ُ
ُ
المُعُن
ُ()117
ُ.
صيص"....
ضيُالدقةُوالتُخُ ُ
ُ
الذيُيُقُتُ
المُعُنىُ,والمُصُطلحُالعُلميُُ ُ
باينتُُفُيُ العُناصُرُ
ُأمُاُ ُداللةُ المُصُطلحُ فُكُانتُ ُدالل ُةًُُواضُحُ ُةًُُومُباشر ُة ًُُ،وإنُُُُت ُ
رتبطُُُبُوضُوحُ ُداللةُ
المصُطلحُ مُ ُ
ووضُوحُ ُداللةُ ُ
المُكُونةُ للمُفُهومُُ ُ(ُُ،)118وُمفُهُومُ اإلبُانةُ ُ
الداللة( ُ.)119عُلىُ حُينُُُالُ
الدقةُ والوُضُوحُ وأحُاديُةُ ُ
إذُُيُشُتُرُطُُُفُيُ المُصُطلحُ ُ
المُفُهوم؛ُُ ُ
خصُائصُ الظُاهرُةُُإالُُ بُقُ ُدرُ مُايُشُيرُُإليهُ المُعُنىُ "ُ
يُشُتُرُطُُُأنُُُيُشيرُُُالمُفُهومُُإلىُ جُمُيعُُ ُ
شيئـًاُ
فُالمُفُهومُُ ُوهُوُ أحُدُ الرُموزُ األسُاسيُةُ فُيُ اللُغةُُ،يُمُثُلُ ظُاهر ُة ًُُمُعيُن ُةًُُ(رُمُزها)ُُأوُ ُ
ذاُالشيءُ,ولُيسُُلُهُُمُعُنىُإُالُُبُقُ ُدرُُمُاُيُشيرُإلىُالظُاهُرةُالتيُ
دىُخصُائصُهُ ُ
ُ
مُعيُنـًاُ,أوُإحُ
18
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هـنـاء محمود اسماعيل

سنُ
عُح ُ
حوُالقُرآنيُ)ُجُاءُمُتعاضُدًاُمُ ُ
يُمُثُلهاُ" ُ(ُ.)120ويظهرُمماُتقدمُأنُُتُحديدُمُصُطلحُ(الن ُ
صياغتُ ُهُُبُمُاُ
الصيغةُ المُالئُمةُ للمُصُطلحُ المُعُنيُ بُ ُمقُابلةُ المُفُهوم ُ,وااللتزامُ فُيُ ُ
اخُتيارُ ُ
ُ
يُقُُتضُيهُنُظامُاللُغة.
ض ْبط الفَ ْهم.
أثَر ُم ْ
ي) في تَأ ّ
صيل ال َم ْعرفة َو َ
صطلح (النَحْ و القُرآن ّ
كُانُ لُظُهورُ المُصُطلحُ النحويُُُالقُرآنيُُُُفيُ المُوُروثُ النحُويُُُوُظيفتُ ُهُُاألساسيُةُ
يدهاُ .
يُأنظُمةُالمُفُاهيمُ,وُُتوحُ ُ
يُبناءُالمُعُرفةُ,والتُحُكُمُفُ ُ
الكُُبرىُفُ ُ
الدارُسُونُالمُحُ ُدثُونُ ،وإجُمُاعُجُمُهُرةُالمُشُتُغُلينُفُيُ
ُوُبُالنظرُإلىُمُاُاتفُقُ ُعُليهُ ُ ُ
رآني)ُالذيُجاءُمترادفًاُمعُمصطلحُ(نحوُ
ال ُدَّرُسُالنحُويُُتُ َُّرجُحُلُديناُمُصُطلحُ(النحُوُالقُ ُ
ودهُ فُيُ
الدارُسُين ُ,وُوُ ُر ُ
صادرُُ,وُشُُيوعُهُُُبُُينُ ُ
القرآنُ الكريم)ُُبُحُسُبُ مُراجعتناُ ألكُثرُ المُ ُ
تقرارُالداللةُاالصُطالحيةُللمصطلحُُ .
ُ
تُاسُ
همُالتيُأثبُُت ُ
ُ
همُومُؤلفاتُ
مُبُاحثُ ُ
رآني)ُ
حوُالقُ ُ
يسُمفُهومُمُصُطلحُ(الن ُ
يُتأسُ ُ
ُوُحُققُهُذاُالمُصُطلحُوظُيف ُةًُتأصُيليُ ُةًُفُ ُ
لتُُفُيُ شُيُوعُ مُفُاهيمُ النحُوُ
األنظارُُإليهاُ تمثُ ُ
أثُبُتُهاُُالنَُّحُويُونُ القُ ُدمُاءُُ،وُلُفُتُ المُحُ ُدثُونُ ُ
ومراعُاةُ قُواعُدُ التُرابُطُ والتُماسُكُ
وجيهُ المُعُُنويُ ُُ،
القُرآنيُُُالنصيُُ ُمنُ القُصُديُةُُ،والتُ ُ
أحوالُ المُقام ُ( ُ.)121أمُاُ مُسألةُ التُُنظيرُُفُُقدُ جُاءتُ عُمُلي ُةًُُالحُق ُةًُُلُعمُليةُ
النصيُ ومُراعُاةُ ُ
ُ
التنُظيرُُ،وُضُُبطُ
كراُ مُصُطلحيًاُ ُيقُومُ عُلىُ ُ
التُأسُيس؛ُُ ُ
إذُُ"ُ أنُُُالعُرُبُ قُدي ًماُ لمُ يؤسسواُ فُ ً
سببُالحُاجُةُ
كيراُفُيُالمُصُطلح؛ُبُ ُ
األُسُسُالمُعُرفيُةُوالفلسفيُ ُ
ةُلعلمُالمُصُطلحُ،بُلُعُرُفُواُتُُف ً
صطلحاتُمُناسبةُُلُهاُ
تُوُضُعُُمُ ُ
أتُفُيهُعُدةُعُلومُُاسُتُدعُ ُ
ش ُ
رهمُالذيُن ُ
ُ
المُلُحةُإليهُفُيُعُصُ
نيفُواالستُعُمال"ُ ْ(ُ .)122
ُ
فيُالتصُ
طلحُ(النحُوُالقُرآنيُ)ُإلىُمُجُالُاختُصاصُهُُأوُفُنُهُُوُ ُهوُ(مُجُالُ
ُ
وُتُشيرُصُياغةُمُصُ
هومُت ً
ُدقيقـًاُوُوُاض ًحاُ.فُهُيُتُسُمي ُةٌُ
مثيال ُ
الدراسُاتُالنحويُةُالقُرآنيُة)ُُ,وُقُدُمُثُلتُُصُياغةُالمُفُ ُ
ُ
ُ,وتُداولهُبُينُال ُدَّارسُينُبُ ُماُ
ستُعُمُاله ُ
بُ،مماُسهلُا ُ
قةُوالوضُوحُفُيُالخُطا ُ
ُ
الد
تُ ُ
ُدقيق ُةٌُاقُتُضُ ُ
احثينُ ُ.
انُروُاجُالمُصُطلحُعُلىُألسُُنةُالبُ ُ
يُشُهُدُضُمُ ُ
بالداللةُ القُرآنيُةُ أكُسُبُهُ
رآنيُ ُ)ُُ ُ
حوُ القُ ُ
ومنُُجهةُ أخرىُ فُإنُُُتُقييدُ مُصُطلحُ (الن ُ
ُإليهُعند ُإطالقُاللُفظُبأنُهُ
ُ
فُالذهنُإالُ
ُ
إذ ُيُتُقيدُالمُعُنىُوالمُفُهومُ ,فُالُيُنُصرُ
خُصُوصي ُةً؛ ُ ُ
مُوهُوُالقُرآنُالكُريمُ ُ.
ةُمنُُأسُمُىُأصُلُُلُغويُُمُتُقُ ُد ُ
القُواعدُالمُسُتُُنبُطُ ُ
إذُُلُوُ اعُتُمُدُ القُرآنُ الكُريمُ
ُوُهُ ُذهُُُحُقيق ُةٌُُثاقب ُةٌُُفُيُ تأصُيلُ قُواعُدُ النحُوُ العُربيُ؛ُُ ُ
النحويةُ
ُ
القاعُدةُ
صادمُُواالختالفُُُبيُنُ ُ
المُصُدرُ األوُلُ فُيُ التُقُ ُعيدُ النحُويُُُلُماُُظهرُُُالتُ ُ
تُ
رآنيُإلىُأحُكامُعُقليُةُُمُنُطقيُةُُ ُوصُفُ ُ
اعُالنصُالقُ ُ
ُ
بإخضُ
والنصُالقُرآنيُُ،ولماُحُكُمُُالنُحُاةُ ُ
َُّ
بالقُلةُوالشُ ُذوذُوالنُ ُدرُة(ُ .)123
تهُُ،وُقُ ُدُُارتُبُطُ
جُ
البيئةُ التيُُأنُتُ ُ
اتهُُُينُُبعُ ُمنُ ُ
شُيوعُ ُه ُ,وحُُي ُ
يالدُُالمُصُطلحُُ,وُ ُ
ُإنُُُمُ ُ
رطبيُ
ُ
عواتُالتيسُيرُالنحويُُبُ ُد ًُءاُبُ ُابنُمُضُاءُالقُ
حوُالقُرآنيُ)ُبُ ُد ُ
ظُهُورُمُفُهومُمُصُطلحُ(الن ُ
الحُالخلُلُُواالنُحُرُافُفُيُ مُنُهُجُ
ُ
ثُُ،وُنُ ُموُُالحُاجُةُ المُتُزايدةُُإلىُ إصُ
وُحُتىُ العُصُرُ الحُ ُدي ُ
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

شوائُبُالتيُ ُتُعُكُرُصُُفوُهُُ ,...وإنُ ُه ُُبهُُ
ال ُدَّرسُالنحويُ ْ(ُ.)124فُالنحُوُالعُربيُ ُفُيهُ ُكُُثيرُمُنُال َُّ
صيلةُ مُنُ أقُوُالُ
اس ُةٌُُإلىُ حُرُكةُ تُنُقيةُُُتُ ُعتُمُدُ عُلىُ اخُُتيارُ اآلرُاءُ الناضُجةُ واأل َُّ
حُاج ُةٌُُمُ ُ
وُالقرآنيُ ُ)ُ
ح ُ
ئذ ُنُسميهُ(الن ُ
حوُ ُمُتُكاملُ ُيُعتمدُعُلىُالقُرآنُالكُريم...وُحُين ُ
القُ ُدمُاء....وُتُكوينُن ُ
اُشابُهُُذلكُمُنُاألسُ ُماءُ )125(ْ."...
أوُمُ ُ
طوةُ عُلىُ طُريقُ االصُالحُ الرُجُوعُ إلىُ (لُغةُ القُرآنُ الكُريم ُ)ُ
انتُُأوُلُُُخُ ُ
ُوُكُ ُ
الداعُيُةُإلىُإعُادةُصُلُةُالنحوُ
تُ ُ
وُعُد ُهاُالمُصُدرُاألوُلُفُيُالتُقعي ُد ْ(ُ.)126فُضُالُعُنُاألصوا ُ
ُ ْ)127(ْ ْ.
بُالقُرآنُالكُريمُ،وُمُزجُالنحُوُبُمُعُ ُانيُه
أريخيةُ والحُضُاريُةُُإلىُُظُهورُ مُصُطلحُ يُهُ ُدفُ إلىُ
دتُُالحُاجُةُ التُ ُ
وُمُنُُُ ُهناُ ُتوُلـ ُ
أوثقُُُ ُمصُدرُُُوُ ُدليلُ هُوُ القُرآنُ الكُريمُ ُُ،وقُادرُُعُلىُ إحُياءُ
ستُمُ ُدُُ ُمنُُُ ُ
بُناءُ ُمنُ ُهجُُُمُعُرُفيُ مُ ُ
شارُُبهُُ ُ.
حويُُعُلىُاخُتالفُتُنوعُاتهُُ ُومُ ُ
ستوعُبُالمُوُرُوثُالن ُ
مُنُهُجُنحُويُُ,ومُ ُ
طاُ ُلوالدةُ المُصُطلحُ العُلميُُُ،يُ ُذكُرهاُ دُُ.أحمدُ
شرُو ًُ
ضعُ المُخُتصُونُ ُ
وُقُدُ وُ ُ
بُُ :
مطلو ُ
اءُللداللةُعُلىُمُعُنىُمُنُالمُعُانيُالعلميُةُ.
ُ" -1اتفاقُالعُلمُ ُ
نُداللتهُاللُغويُةُاألوُلىُ.
ديدةُع ُ
ُ
الفُداللتهُالجُ
ُ
 -2اخُتُ
ديدُومُدلولهُاللغويُُ.
هةُبُينُمُدلولُهُالجُ ُ
شابُ ُ
 -3وُجُودُمُُناسُبةُأوُمُشارُكُةُأوُمُ ُ
ُ()128
دةُللداللةُعُلىُمُعُنىُعُلميُوُاحُ ُدُ" ُ.
 -4االكُتُفُاءُبُلفُظُةُواحُ ُ
نُداللةُاألصُلُوالوُضُعُاللغويُُ،
الفةُبي ُ
ُ
خ
وأرُى ُ ُ(وهللاُأعلم) ُُإنُ ُه ُقُ ُد ُالُيُشُتُرطُالمُ ُ
ينُالداللتينُُ .
ُ
شارُكةُبُ
شابُهةُوالمُ ُ
همُبالمُ ُ
هاُيفُنُ ُدهُُقُوُلُ ُ
ستُمُ ُدًاُمُنُ ُ
فُقُدُيُكُونُمُ ُ
االستُعُمُالُ
لإليجازُُ،وُسُهولةُ ُ
اشتراطُ االكُتفاءُ بُ ُلفظُ واحُ ُدُُطُلبًُاُ ُ
ضاُ أنُُُ ُ
وأرجُحُُُأي ًُ
ينُُبُالمُفُاهيمُ والمُعُانيُ التيُ يُؤديُهاُ المُصُطلحُُُُ،فُقُدُ
عُندُ المُتُعلُمُينُ أمُرُ نُسُبيُُُ،وُ ُهوُُرُهُ ٌُ
ُ ُ()129
ُ.
وحُالداللةُوُ ُدقُتها
ُ
هومهُبُ ُلفظُواحُ ُدُ،أوُأكُثُرُمُعُُُتوافُرُوُضُ
يُحقُقُالمُصُطلحُمُفُ ُ
أهلُ العلمُُعُلىُ المُصُطلحُ
أمُاُ العُنُصرُ الفُعالُ فُيُ عُمُ ُليةُ االصُطالحُ وُ ُهوُُاتفاقُ ُ
عنُه،؛ألنُهمُ المُعُنُيونُ ُبهُُ،
اهمُ ُ
االختُصُاصُ ُورُضُ ُ
وُُتواضُعُهمُ عُليهُُ"ويشُتُرُطُ مُوُافُقةُ أهُلُ ُ
ُ()130
طويرُُه"ُ ُ .
اجةُإلىُتُغُييرُهُُأوُتُ ُ
الُعُلىُالحُ ُ
الُذينُسُيُشُيعُونُاسُتُعُمُالُ ُهُ،وسُيُُنبُهُونُمُسُتقبُ ً ُ
ضحُ إالُُ بُعُدُ
حوُ القُرآنيُ)ُ وُ ُرواجُ ُهُُُبيُنُ الدارسُينُُلُمُُُُتتُ ُ
إنُ شُهُرةُ مُصُطلحُ (الن ُ
القبُولُ العُامُ فُيُ
رُسُوخُ المُفُاهيمُ واألفُكارُ ُُ،وهُوُُدليلُُُقُبُولُهُُُفُيُ ُذهنُ السُامُعُ بُماُ يُس َُّمىُُ( ُ
بوليةُ المُصُطلحُ ُمنُُأنُُُالمُصُطلحُ يُعيشُ وُيُحيُاُ فُيُ
ص) ُ.وُُتتأتىُ مُسُألةُ مُقُ ُ
االختُصُا ُ
حُقُلُ ُ
شاعُفُيهاُالمُفُهومُوُتُعارفُعُليهاُ ،لُذاُفُلفُظُالمُصُطلحُالبُ ُدُمُنُأنُ ُيُ ُمتلكُأسُبابُ
البُيئةُالتيُ ُ ُ
الُيُخُرُجُ
عاُلُ ُدىُالفُئُةُالمُسُتُعمُلةُلُلفظُ،وا ُ
صصُلُحُمُلهُُ،وُمُشا ً
القُوُةُبُاتفاقُهُُمُعُالمُفُهومُالمخ َّ
بُمعُانُيهاُ
اظُإنماُتُطُلقُبُحُسُ ُ
ُ
شامُ"ُإنُاأللفُ
ُ
قولُابنُه
ُ
عُنُاإلطارُالعُامُالُذيُوضعُألجُلُهُُ,يُ
تيارهُحضُورُهُُُبيُنُالدارسُينُ
ُ
تُانُُتقاءُالمُصُطلحُواخُ
فُيُاصُطالحُأهُلُذلكُالفُن ُ"(ُ)131وُأثُبُ ُ
عاُ
ُ
ب ُالمُصُ
يوعُواالنتقاءُأكسُ ُ
ُ
صينُ.وُهُذاُالشُ
ختُ ُ
احثينُوالمُ ُ
عندُالبُ ُ
ُ ،واتُساعُتُ ُداولُهُ ُ ُ
طلحُنوُ ً
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ُعنُ
والتداوليةُالتيُتـنزهه ُ
ُ
رعيتهُ ُاالجُرائيُة ُ
ش ُ
لُاالختصاصُبُُقبولُهُ ُوُ ُ
ُ
مُنُاإلقُرارُمُنُ ُأهُ
كُونُهُُُفُكُر ُة ًُُأوُ اقترا ًحاُ أوُ مُشُروعُُُمُصُطلح"ُ ُُ،وُلُكيُ ُتصُبُحُ الكُلُمُةُُأوُ العُبُارةُ مُصُطل ًحاُ
بُأنُتتُوافرُفُيهاُشُروطُأهمُهاُُ :
ُ
يُجُ
دتُ ُ ُداللتهاُ وفُائدتُهاُ
صُ ُ،وإالُ فُقُ ُ
أنُُ ُيُشُيعُ اسُتعمُالُهاُ بُُينُ أهُلُ االخُتصا ُ
الخاصةُ فُيُ
ُ
صطلحُ مُجُردُ مُشُروعُ حُتىُ ُتصادقُ عُليهُ الهُيئاتُ
االصُطالحيةُ ُُ،ويُبقىُ المُ ُ
حابُاالختُصاصُ"ُ(ُ .)132
ُ
يتداولهُأصُ
ُ
اتُو
مُجمُعُاللُغةُواألكاديميُ ُ
قيود؛ُ إذُ أنُ
يرورُةُ المُصُطلحُ ُوحُياتهُُتتقيدُ ب ُ
ُويمضيُ بناُ القولُ إلىُ أنُ عمليةُُسُ ُ
الوضُعُاألوُلُمُمنُ
مرُإيجادهُُ،بُلُبُنُشرهُُواسُتعمالُهُُ،فُ ُ
ُ
حيويُتهُالُتُكونُُبُعُ
"حُياةُالمُصُطلحُوُ ُ
يُمواضُعُ
استمرارهُ ُبُتداوُلُهُ ُُبينهمُفُ ُ
صفهُبُمثابُةُالوالدةُالصُحيحةُلُ ُهُ ،وُ ُمنُثمُ ُ ُ
خصُهمُوُ ُ
يُ ُ
نُثمُُفُيُاالسُتعمالُالعُامُبُُينُالناس.وُالُ
الحُاجةُإليهُ,فُثُبتُبُهذاُالتُداولُعُندُالمُخُتصُينُ,وُ ُم ُ
تعمالُهُ؛ُُإ ُذُُالُُبُ ُدُُ ُمنُ مُراجُعةُ ُمناسبُتهُ
يُتوقُفُ التُفكيرُ فُيُ المُصُطلحُ بُعُدُ اسُتقرارُ اسُ ُ
بُإبدالُ ُهُأوُ
جديدُيُوجُ ُ
والدالليُُقُدُيُأتيُبُ ُ
لالسُتعمالُبُينُالحُينُواآلخر؛ُألنُُالتُطورُالعلميُُ ُ
بُالتفكيرُبغيرُهُُ،
اُيوجُ ُ
حُللمُعُنىُ،مُ ُ
يُابتُداعُاألقُرُبُواألصُ ُ
غبةُفُ ُ
وكذلكُالر ُ
َُّ
التفريعُعُليهُ,
ظهورُدالالتُجُديدةُُتكونُسببًُاُ
ُ
فُداللتهُبُ
وتضعُ ُ
دُتنُتُهيُصُالحيتُ ُهُ ُ
صُمنهُ،فُقُ ُ
أوُفيُالتُخلُ ُ
ُ ُ()133
ُ.
لُهُذاُالتفكيرُ"
حدةُمُنُأرُُبابُ
ةُمو َُّ
ب) ُعُمليُ ُ
طالحُالنحوُالقُرآنيُ ُ(اللفظُأوُالقُال ُ
ُ
اءتُعُمُليُةُاصُ
فُجُ ُ
حويُ
الن ُ
خاصُ للفظُ االصُطالحيُُُللفُكرُ ُ
العُلمُ واالخُُتصاصُ الُذينُ اتفقواُ عُلىُ اسُتُعمالُ ُ
القُرآنيُُ.ومنُثمُفالُمندوحةُلناُمنُالقولُأن"ُاألسُاسُفُيُالمُصُطلحُأنُُُيتفقُعُليهُاثنانُُ,
الذيُ
الداللةُ مُؤديًاُ المُعُنىُ ُ
ستعملُ فُيُ عُلمُُُ،أوُ فُنُُُبُعينهُ؛ُُلُيكونُ واضُحُ ُ
أوُُأكُثُرُُ،وأنُُُيُ ُ
ؤلفُمصُطلحُهُ ُُفيُشيعُ ُأوُ
ُ
ساُفُيُأنُ ُُيضُعُالمُ
يُريدهُالواضُ ُعونُ ،وُلمُ ُيُ ُرى ُالعُرُبُاألوائلُبُأ ً
يهُمُلُ"ُ ُ(ُ .)134
ُوُحُققُ تُوليدُ هُ ُذاُ المُصُطلحُ ضُُب ً
ناعةُُالمُصُطلحُ وإنتاجُهُ فُيُ
ص ُ
طـًاُ ُدقيقـًاُُفُيُ ُ
صياغُتُهُ
الدالليةُ وُ ُ
إذُُ"ُ يُعُتُمُدُ التُكوينُ المُصُطلحيُُُعُلىُ ضُُبطُ قُواعُ ُدهُ ُ
الدرسُ اللُسانيُ؛ُُ ُ
ُ
)
135
(
ُ
اللسانيُةُ" ُ,رُاعُىُفُيهُالمُسُتُعُملونُدقةُالداللةُووضوحهاُ،مُمُاُأكُسُبتُالمصطلحُصفَّةُ
االستقالليةُوالتفر ُدُ .
بُُ،وُ ُهوُ
المصُطلحيُ ُدرُجةُ ُتواتُرُ المُصُطلحُفُيُ الخُطُا ُ
ُوُعُكستُ عُمليُةُ الشُيوعُ ُ
طورُُالمُفُهومُ ُوُتحوُلُ
واضح ُةًُُعُلىُ تُ ُ
ضُبطُ ُداللتُهُُبُماُ يُدلُُُ ُدالل ُةًُُ ُ
وحيدهُ وُ ُ
ُدليلُ عُلىُ تُ ُ
طورُ
طلحُمعرفي ُمُشتُرك؛ ُذلك ُ"ُإنُ ُُت ُ
ُ
إلىُمصُ
ؤية ُفُكريةُ ُذاتيةُ ُ ُ
المُصُطلحُوانُتُقالهُ ُمُنُ ُ ُر ُ
يُدراسةُ
شير ُإلىُالتُحوُلُالمُنُهجيُفُ ُ
طُّويلةُيُ ُ
خاللُمُسيرتُهُ ُال ُ
مُفُهومُالنحُوُالقُرآنيُ ُ ُمنُ ُ ُ
صاُُإلىُ كونهُ
النحُو ُ,وُتُ ُ
حولُ المُصُطلحُ مُنُُُكُونهُُُ ُرؤي ُةًُُذاتي ُةًُُاجُتهادي ُةًُُ،أوموقفـًاُ خا ً
اُوتصوراُمعرفيـًاُمشتركـًاُ" ُ(ُ .)136
مصطل ًح
ً
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح

طوراُفُيُضُُبطُالمُصُطلحُ
انبُآ ُ
وُمُنُ ُجُ ُ
خرُيمثُلُهُ ُذاُالتُحُولُالمُنُهُجُيُللمُفُهوم ُُت ً
طالحيةُعُليهُ,وُُتوظُيفُهُبُمُاُيُُنسُجُمُوالتُطوُراتُالفُكريُةُوالثقافيُة ُ؛إذُأنُُ
ُ
وُإضُفُاءُالسمةُاالصُ
ى(إضُفُاءُ سُمةُ
احُب ُهُ ُ ُدرُجاتُ التُسميةُ ُ،وُهُيُ سُيرور ُة ٌُ ُتُسُم ُ
"ُ تُطُورُ المُفُاهُيمُ تُصُ ُ
كنولوجياُُ,وُمُفاهيمُ المُجاالتُ األخُرىُُإلىُ ُتغيرُُ,
ضعُ مُفاهُيمُ العُلومُ والتُ ُ
المُصُطلحيُة)ُُتخُ ُ
ُ,وُت ُمُ
شكل ُتامُ ُ
ياغتُ ُه ُبُ ُ
ص ُ
تُ ُ
ذلكُفإن ُصُورتُهاُاللغويُةُتُكونُمُرُن ُةً ُمُادامُ ُالمُُفهومُتُمُ ُ
ُ
وتب ًُعاُلُ
نُاإلثباتُالمطلُقُلُمُرجُعُ
ُ
حُبيُ
ميةُمُعُ ُذلكُأنُ ُُتتُأرُجُ ُ
فةُوُيمكنُللتُسُ ُ
اجه ُفُيُبُُنيةُالمُعرُ ُ
إ ُدمُ ُ
ُ()137
فاهيمُ" ُ .
التُوحُيدُوالتُنُميطُ ُ،وبُينُمُرُونةُالمُ ُ
واعيةُ اللغةُ العربيُةُ وُقُدرتُهاُ عُلىُ ُتوليدُ
ط ُ
فتُُعُمُ ُليةُ االصُطالحُ عُنُ ُ
ش ُ
ُوُكُ ُ
صفهاُ الدكتو ُرُُعبدُ
ثُُ,وُوُ ُ
سانيُُالحُدي ُ
الدرسُ اللُ ُ
طلحاتُُجُديدةُُُلُهاُ أثُرهاُ الكُبُيرُ فُيُ ُ
ُ
مُصُ
ظيفةُ
لىُو ُ
نُأن ُتُتُحولُالُبنيُةُاللغويُة ُإ ُ
مك ُ
السالمُالمسديُبـُ"ُ(االقُتُرانُالعُرُفيُ) ُوُكُيفُيُ ُ
()ُ 138
إبالغيةُُُ،كُيفُ ُيتحولُُُ ُمُبدأُ االصُطُالحُُإلىُ نمُطُُُ ُمولُدُ للُغةُُُبُعُ ُدُُأنُُُتُولُدُ عُنُهاُ ؟ُ .
ُ
خصصُفُيُ
التنوعُوالتُ ُ
ن ُطُواعيةُ ُ ُ
غةُم ُ
اُتتُميُزُبُهُ ُاللُ ُ
دُباالصطُالحُتُكُشُفُمُ ُ
ُ
ضيةُالتُول
"فُقُ ُ
ازهُُالكُالمُ فُيُ
عنُدُ إنُجُ ُ
طهُُالتُعبيريُُُ ُ
ردُُيُوشكُ أنُُُيُتفردُ بُنمُ ُ
لُُفُ ُ
حتُىُ لُكأنُُُكُ َُّ
قتُُ ُ
نفُسُُُالوُ ُ
االصطُالحُ فُيهاُ مُنُ
طاقةُُُ ُ
خدمُ ُهُُ.وُ ُهوُ مُاُُلُمُ يُ ُكنُ لُيتُسُُنىُ لُوالُ أنُُُ ُ
ستُ ُ
الذيُُيُ ُ
نُطاقُ اللُسُانُ ُ
سماتُ
ُ
ردُُمُنهاُ بُ
سانيةُ الوُاحُدةُ يُسُتقُلُ كُلُُُفُ ُ
جعُلُ المُجُمُوعةُ اللُ ُ
المُروُنةُُواالسُتُحداثُ مُاُ يُ ُ
ُ(ُ )139
ستُوىُالكُالمُ" .
نوعيُةُعُلىُمُ ُ
حوُ القُرآنيُ ُ)ُ
اعتُمادُ المُصُطلحُ اللُسانيُُُ(الن ُ
تقدمُ ُمنُُُ ُدعُوةُُُإلىُ ُ
ناصُُمُمُاُ ُ
ُوُالُ مُ ُ
للدارُسينُُ،وُُتنُظيمُ ُه ُذاُ المُصُطلحُ ُداخلُ المُصُطلحاتُ
لحاجةُ المُعرفيُةُ ُ
وُإقُرارُهُُُاسُتُجاب ُةًُُلُ ُ
إلجمُاعُ الدارُسينُُعليهُُفُيُُالدرُسُ
تُ ُُ،
فاهيميةُ وُمعاجُمُ اللُسانيُا ُ
ُ
وُالمُعاجُمُ األدبيُةُ والمُ
اللُسانيُُُ.فكُانُ وُسيل ُةًُُ ُمنُ ُوسائُلُ وُحدةُُُالمُصُطلحُ فُيُ ُزمُنُ فُ ُوضُىُ االصُطُالحُ وُالتُشتُتُ
ضعُ بُعُضُ المُصُطلحاتُ
المُصُطلحيُُُ،والمُجُ ُهوداتُ الفُرديُةُ التيُ اجُتُهُدُ أصحابهُاُُفُيُ وُ ُ
كتلُمُجُامُعيُُ .
ُدونُُُتنُسيقُُجُ ُماعيُُ،أوُتُ ُ
الذيُ
الدعُوةُمُنُسُجُم ُةً ُمُعُأهُداف ُالمُجُمُعُالعُلميُ ُالعُراقيُُومقرراتهُ ُ ُ
ُوُتـأتُيُهُ ُذهُ ُ ُ
ريقةُ
ط ُ
وتُُنشُأتُهاُ وُأصُالتُها ُ"ُُ,وُ ُ
صطلحاتُ بُعُدُ ُثبُ ُ
لوياتُ مُهُمُ ُاتهُُُوُضُعُ المُ ُ
وضُعُ ُمنُُُأوُ ُ
طلحات ُوإقرارُهاُ ,وُوُضُعُهاُهُيُأنُ ُيُ ُدرُسُ ُالمُصُطلحُالمُعُرُوضُ
ُ
المُجُمُعُفُيُوُضُعُالمُصُ
خصُصينُفُيمُاُ
شأت ُهُ ،ثُمُ ُيُسُ ُمعُرُأيُالمُُت ُ
صُ ،وُُيتُعرفُعُلىُأصُُلهُ ُ ُون ُ
عُليهُفُيُلُغةُاالخُُتصا ُ
ستعُرُضُمُاُوُرُدُفُيُالكُتُبُالعُربيُةُقُديمُهاُوُحديثُهاُ
ةُمناسبةُُ,ثُمُيُ ُ
لماتُعُربيُ ُ
هُمنُكُ ُ
اخُتُارُوُ ُ
يُبالمُرُادُفُإذاُوُقُفُعُلى ُكلمُةُُ
كلماتُمُوافقةُ ُلُ ُهُ .مُمُاُقُدُيُفُ ُ
ُ
كانتُأوُاخُتُصاصُيةُمُنُ ُ
لُغويُ ُةًُ ُ
أنهاُعربيُ ُةٌُ
ُ
سالمة ُ(أي ُ
أىُالرشاقُةُوال َُّ
َُّ
لمعُنىُاالصُطُالحيُ ،وُرُ
صُالحةُ ُمُُناسُبةُ ُلُ ُه ُمُؤديُةُلُ ُ
()140
هاُالذوقُ)ُعُقُدُرُأيُهُ،وبتَّ ُفُيُاألمُر" ُ .
يُألُفُ ُ
ُ
ُ
22
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هوامش البحث ومصادره:
ُ))1لسانُالعربُ،مادةُ(صُلُحُ)ُ .
)ُ(2تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموسُ،مادةُ(صُلُحُ)ُ .
) (3تاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموسُ،مادةُ(صلح)ُ .
)ُ(4التعريفاتُ،الشريفُالجرجانيُ .27ُ:
ُ))5الكلياتُ،أبوُالبقاءُالكفوي.107ُ:
) (6األسسُاللغويةُلعلمُالمصطلحُ،د.محمودُفهميُحجازيُ .12-11ُ:
( (7علمُالمصطلحُأسسهُالنظريةُوتطبيقاتهُالعمليةُ،دُ.عليُالقاسميُ .296ُ:
(ُ (8المصطلح ُالعلميُوالفنيُفيُالقاموسُالعام(ُ،بحث)المصطلحُالعلميُوالفنيُفيُالقاموسُاللغويُ
العامُالعربيُواألعجمي.ُ128ُ:
) (9النظريةُالعامةُلوضعُالمصطلحاتُوتوحيدهاُوتوثيقهاُ،دُ.عليُالقاسمي.9ُ:
) (10المصدرُنفسه.14ُ:
)ُ(11علمُالمصطلحاتُوبنوكُالمعطياتُ,ليلىُالمسعودي.85ُ:
)ُ(12النظريةُالعامةُلوضعُالمصطلحاتُوتوحيدها.9ُ:
) (13ينظرُ:رؤيةُعربيةُلتوحيدُالمصطلحُالعلميُوتقييسهُ،دُ.محمدُرشادُالحمزاوي.182-179ُ :وُ
ندوةُتوحيدُمنهجياتُوضعُالمصطلحُالعلميُالعربيُ .ُ175ُ:
( ُ)14ينظر ُ:أزمةُ توحيدُ المصطلحاتُ العلميةُ والعربية ُ،يوسفُ الجوارنةُ علىُ الرابطُ اآلتيُ:
ْ .www.voice of Arabic.net
)ُُ(15ينظر ُ:إشكاليةُ ترجمةُ المصطلحُُ–مصطلحُ الصالةُ بينُ العربيةُ والعبريةُ إنموذ ًجا ُ,د.عامرُ
الزناتيُالجابري.ُ341ُ,349ُ:
)ُ(16ينظرُتراثناُاالصطالحيُ,د.محمدُذنونُيونسُ ُ.16ُ:
(ُ)17دراساتُفيُفقهُاللغةُ،د.صبحيُالصالح.ُ293-292ُ:
(ُ)18قاموسُأكسفوردُالحديث.785ُ:
(ُ)19المصدرُنفسه.344ُ:
)ُُ(20ينظر ُ:القرآنُ الكريمُ وأثرهُ فيُ الدراساتُ النحوية ُ،د,عبدُ العالُ سالمُ مكرم,306ُُ:وسيبويهُ
والقراءات ُ،د ُ.احمدُ مكيُ االنصاري ُ،250ُُ،234ُُ:ونظريةُ النحوُ القرآني ُ،د ُ.احمدُ مكيُ
االنصاريُ،49ُ:ينظرُ:النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنصُ،دُ.هناءُمحمودُ .65ُ:
)ُُ(21ينظر ُ:القرآنُ الكريمُ وأثرهُ فيُ الدراساتُ النحوية ُ،603ُُ،215ُُ:ونحوُ القرآن ُ،د ُ.أحمدُ عبدُ
الستارُالجواريُ،6ُ :ونحوُالتيسيرُ،د.أحمدُعبدُالستارُالجواريُ،12ُ :وقضاياُنحويةُ،د.مهديُ
المخزوميُ،56ُ :والنحويونُفيُالقرآنُالكريمُ،د.خليلُبنيانُ،9-ُ 8ُ :ودراساتُنقديةُفيُاللغةُ
والنحوُ،د.كاصدُالزيديُ(بحثُنحوُالقرآنُبينُتقصيرُالقدامىُوقصورُالمحدثين.)86ُ:
(ُ)22ينظرُ:النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنصُ.21-20ُ:
)ُ(23النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنصُ(تقديمُالكتابُدُ.كريمُحسينُناصحُالخالدي).ُ5ُ:
)ُ(24ينظرُ:المصدرُنفسه32ُ:
(ُ)25يوسفُ .ُ82ُ:
(ُ)26سبأُ .ُ33ُ:
(ُ)27البقرةُ .ُ177ُ:
(ُ)28البقرةُ .ُ171ُ:
)ُ(29الكتابُ,سيبويه.212/1ُ:
)ُ(30ينظرُ:مغنيُاللبيبُعنُكتبُاألعاريبُ,797ُ:والبرهانُفيُعلومُالقرآن.ُ114/3ُ:
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح
(ُ)31الزمرُ .9ُ:
(ُ)32النجمُ .ُ48-43ُ:
) (33دالئلُاإلعجاز.169-168ُ:
(ْ)34سبأُ .10ْ:
) (35إعرابُالقرآنُ،النحاسُ .687ُ:
(ُ)36المرسالتُ .15ُ:
(ُ)37المطففينُ .ُ1ُ:
(ُ)38طهُ .ُ44ُ:
(ُ)39التوبةُ .30ُ:
)ُ(40الكتابُ.332-331/1ُ:
(ُ)41ينظرُ:كتابُالردُعلىُالنحاةُ،ابنُمضاءُ،تحقيقُد.شوقيُضيف.17ُ:
) (42ينظرُ:المصدرُنفسه.88ُ:
)ُ(43ينظرُ:المصدرُنفسه.93-92ُ:
) (44ينظرُ:كتابُالردُعلىُالنحاة.151ُ:
)ُ(45ينظرُ:المصدرُنفسه.ُ155ُ:
(ُ)46النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص.154-ُ153ُ:
)ُ(47ينظرُ:المصدرُنفسه.76-69ُ:
)ُ(48ينظرُ:القرآنُالكريمُوأثرهُفيُالدراساتُالنحوية.ُ329-ُ213ُ:
)ُ(49المصدرُنفسه.306ُ:
)ُ(50ينظرُ:المصدرُنفسه.ُ321ُ:
) (51ينظرُ:نحوُالقرآنُُ 36ُ،25ُ,22
(ُ)52البقرةُ .ُ184ُ:
(ُ)53سبأُ .ُ15ُ:
(ُ)54هودُ .17ُ:
(ُ)55القصصُ .9ُ:
(ُ)56نحوُالقرآن.25ُ:
) (57ينظرُ:نظريةُالنحوُالقرآني49ُ:
) (58المصدرُنفسه.49ُ:
) (59ينظرُ:نظريةُالنحوُالقرآني.50ُ:
) (60المصدرُنفسه.73ُ:
) (61المصدرُنفسه.51ُ:
(ُ)62األنعامُ .137ُ:
(ُ)63ينظرُ:الكتاب.290/1ُ:
)ُ(64ينظرُمعانيُالقرآن.ُ258/1ُ:
)ُ(65كتابُالسبعةُفيُالقراءاتُ،270ُ:وينظرُنظريةُالنحوُالقرآني.81-78ُ:
)ُ(66النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنصُ73ُ:
)ُ(67ينظرُ:قضاياُنحوية.56ُ:
)ُ(68ينظرُ:النحويونُوالقرآنُالكريم.9-8ُ:
)ُ(69ينظرُ:دراساتُنقديةُفيُاللغةُوالنحو.89-86ُ:
)ُ(70قضاياُنحويةُ,56ُ:وينظرُدراساتُنقديةُدُ.كاصدُُ.89ُ-86
)ُ(71ينظرُ:النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص.294ُ60ُ,57ُ:
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)ُ(72المصدرُنفسهُ.79ُ:
)ُ(73ينظرُ:المصدرُنفسه.248-159ُ:
ُ))74ينظرُ:النحوُوالنحاةُبينُاألزهرُوالجامعةُ،111,138ُ ,88ُ :وتجديدُالنحوُ,43-11ُ :ومعانيُ
النحو8/1ُُ:و,72ُُ،52ُُ/2ونظريةُ المعنىُ فيُ الدراساتُ النحوية ُ،29ُُ:والبديلُ المعنويُ فيُ
ظاهرةُالحذف.ُ9ُ:
)ُ(75ينظرُ:معانيُالنحوُ .65,82,97/2ُ:
)ُ(76ينظرُ:البديلُالمعنويُمنُظاهرةُالحذف.ُ27,72ُ،155-151ُ:
)ُ(77ينظرُ:دراساتُألسلوبُالقرآنُالكريمُ 5/1ُ:
(ُ)78ينظرُ:النحويونُوالقرآنُالكريمُ .290ُ-12ُ:
(ُ)79ينظرُ:اللغةُبينُالقديمُوالحديث.94-91ُ:
)ُ(80ينظرُ:دراساتُنقديةُفيُاللغةُوالنحوُ.90-89
)ُ(81ينظرُ:النحوُالقرآنيُقواعدُوشواهدُ:المقدمةُوماُبعدها.
)ُ(82ينظرُ:دراساتُفيُالنحوُالقرآني.239ُ،105ُ,11ُ:
)ُ(83المعجمُالفلسفيُ:ج.743/ُ1
)ُ(84المصطلحُالفلسفيُ,دُ.عبدُاألميرُاألعسم191ُ:
)ُ(85المصدرُنفسه191ُ:
) (86التعريفاتُ.185ُ:
)ُ(87الكلياتُ.725ُ:
)ُ(88فيُالمصطلحُولغةُالعلمُ،د.مهديُصالحُالشمري.ُ59ُ:
)ُ(89ينظرُ:القاموسُالمحيطُ،مادةُ(نحو)ُ.
ُ))90األصولُفيُالنحوُ،ابنُالسراج.34/1ُ:
)ُ(91الخصائصُ،ابنُجني.ُ34/1ُ:
(ُ)92البقرةُ .ُ3-2ُ:
(ْ)93آلُعمرانُ .ُ35ُ:
)ُ(94مغنيُاللبيبُعنُكتبُاألعاريبُ.14ُ:
(*)ُتبنُىُالبحثُهذاُالتعريفُكونهُآخرُدراسةُبحثتُالمصطلح ُُ -بحدودُاطالعنا ُُ -وقيُدته ُمفهو ًُماُُ
واصطال ًحا).
)ُ(95النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنص.79ُ:
)ُ(96تراثناُاالصطالحيُ.17ُ:
) ُُ(97المصطلحُ العلميُ والفنيُ فيُ القاموسُ العام ُ،بحث(المصطلحُ بينُ التخصيصُ والتعميمُ فيُ
القاموسُالعام).94ُ:
)ُ(98ينظرُ:النحوُالقرآنيُقواعدُوشواهد,1ُ:ودراساتُفيُالنحوُالقرآني.7ُ:
)ُ(99ينظرُ:القرآنُالكريمُوأثرهُ.603
)ُ(100ينظرُ:نظريةُالنحوُالقرآنيُ.73
)ُ(101ينظرُ:قضاياُنحويةُُ،56ودراساتُنقديةُفيُاللغةُوالنحو.ُ89ُ:
)ُ(102التعريفاتُ.27ُ:
)ُ(103معجمُالمصطلحاتُاالدبيةُ,ابراهيمُفتحي.299ُ:
)ُ(104ينظرُ:تراثناُاالصطالحي.28-11ُ:
)ُ (105المصطلحُ النحويُ(دراسةُ فيُفكرُ ابنُهشام ُاألنصاري ُ،دُ.حسامُ عبدُ العزيزُ عبدُ الجليلُ:
.365
)ُ(106المقربُ،ابنُعصفور45/1ُ:
(ُ)107ينظرُ:شذاُالعرفُفيُفنُالصرفُ،احمدُمحمدُالحمالويُ .181ُ:
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح
(ُ)108ينظرُ:القرآنُالكريمُوأثرهُفيُالدراساتُالنحويةُ،عبدُالعالُسالمُمكرم.306ُ:
)ُ(109الخليلُبنُاحمدُالفراهيديُ–أعمالهُومنهجهُ.د.مهديُالمخزوميُ 41ُ:
(ُ)110تراثناُاالصطالحيُ.16ُ:
)ُ(111ينظرُالمصدرُنفسه.20-ُ17ُ:
)ُ(112ينظرُ:نحوُالقرآنُ,14-6ُ:ودراساتُألسلوبُالقرآنُالكريم.5/1ُ:
)ُ(113ينظرُ:النحويونُوالقرآنُالكريم.292-10,12
)ُ (114ينظرُ:نحوُالقرآنُ،67-14ُ :ومعانيُالنحوُ 52/2ُ ,8/1ُ :وُ .72والبديلُالمعنويُمنُالحذفُ:
.155-151
)ُ(115ينظرُ:تراثناُاالصطالحيُ .22ُ:
(ُ)116النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنصُ .79ُ:
(ُ)117المصطلحُالعلميُوالفنيُفيُالقاموسُالعام.111ُ:
) (118ينظرُ:نحوُالقرآنُ،9-7ُ:ونظريةُالنحوُالقرآنيُ،73ُ:والنحوُالقرآنيُقواعدُوشواهد(ُ:المقدمةُ
وماُبعدها)ُ.
(ُ)119ينظرُ:األسسُاللغويةُلعلمُالمصطلحُ .ُ12ُ:
)ُ (120ا لمصطلحُالعلميُ فيُ اللغةُالعربيةُ(عمقهُ التراثيُوبعدهُ المعاصر)أ.دُرجاءُوحيدُ دويدريُ:
.145
(ُ)121ينظرُ:النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنصُ ,296ُ،246ُ:
(ْ)122المصطلحُاللسانيُوتأسيسُالمفهومُ،د.خليفةُالمسياويْ ْ.37ُ:
(ْ)123ينظرُ:النحويونُولقرآنُالكريمُ .ُ290-12ُ:
(ْ)124ينظرُ:الدرسُالنحويْفيُبغدادُ .ُ159ْ:
(ْ)125سيبويهُوالقراءاتُ .ُ234ُ:
(ْ)126ينظرُاللغةُوالنحوُبينُالقديمُوالحديثُ,107ُ:ونحوُالتيسيرُ .12ُ:
(ُ)127ينظرُ:نحوُالقرآنُ،16-12ُ:ودراساتُنقديةُفيُاللغةُوالنحوُ .ُ90ُ:
)ُ(128بحوثُمصطلحيةُُ/احمدُمطلوبُُ،بحث(المصطلحُنشأتهُوتطوره).9ُ:
) (129ينظرُُ:المصطلحُ النحويُ (نشأتهُ وتطورهُ حتىُ أواخرُ القرنُ الثالثُ الهجري,د.محمدُ عوضُ
القوزيُ .ُ25ُ:
)ُ(130فيُالمصطلحُولغةُالعلم.ُ73ُ:
)ُ(131شرحُاللمحةُالبدريةُفيُعلمُاللغةُالعربيةُ،د.هاديُنهر175./1ُ:
)ُ(132المصطلحُالعلميُفيُاللغةُالعربية153ُُّ:
)ُ(133فيُالمصطلحُولغةُالعلمُ .ُ65ُ:
(ُ)134بحوثُمصطلحية13ُ:
)ُ(135المصطلحُاللسانيُوتأسيسُالمفهومُ .31ُ:
ُ))136النحوُالقرآنيُفيُضوءُلسانياتُالنصُ .79ُ:
(ُ)137المصطلحُالعربيُالبنيةُوالتمثيلُ,د.خالدُاألشهب126ُ:
)ُ(138ينظرُ:اللسانياتُوأسسهاُالمعرفيةُ،د.عبدُالسالمُالمسدي.93ُ،23ُ:
) (139المصدرُنفسه.94ُ:
)ُ(140بحوثُمصطلحيةُ .38-ُ37ُ:

المصادر والمراجع
• القرآنْالكريمُْ ُ.
 األسسُاللغويةُلعلمُالمصطلحُ،د.محمودُفهميُحجازيُ،مكتبةُغريبُ،القاهرة1993ُ،مُ. األصولُفيُالنحوُ،ابنُالسراجُ(ت316هـ)ُ،تحقيقُد.عبدُالحسينُالفتليُ ،مؤسسةُالرسالةُ،لبنانُ،ط1999ُ،4مُُ.
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إعرابُ القرآن ُ،احمدُ اسماعيلُ النحاس(ت338هـ) ُ،تحقيقد.زهيرُ غازيُ زاهد ُ،عالمُ الكتبُ،
بيروتُ،ط2008ُ،2مُُ.
بحوثُ مصطلحية ُ/احمدُ مطلوبُُ،بحثُ (ُُالمصطلحُ نشأتهُ وتطوره)ُُمطبعةُ المجمعُ العلميُ
العراقي2006ُ،مُ.
البديلُ المعنويُ منُ ظاهرةُ الحذفُ فيُ القرآنُ الكريم.د.كريمُ حسينُ ناصحُ الخالدي ُ،داصفاءُ،
عمانُ،ط2007ُ،1مُُ.
البرهانُ فيُ علومُ القرآن ُ،محمدُ بنُ عبدهللاُ الزركشي(ت794هـ) ُ،تحقيقُ محمدُ ابوُ الفضلُ
ابراهيمُ،المكتبةُالعصريةُ،بيروت2006ُ،مُ.
تاجُ العروسُُمنُ جواهرُ القاموس ُ،محمدُ مرتضىُُالزبيديُُ(ت1205هـ)ُُ،تحقيقُ مصطفىُ
حجازيُ،المجلسُالوطنيُللثقافةُوُالفنونُواآلدابُ،مادةُ"صلح"ُ.
تجديدُالنحوُ،دُ،شوقيُضيفُ،المعارفُ،مصر1982ُ،مُ.
تراثناُاالصطالحيُأسسهُوعالقاتهُوإشكالياتهُ،د.محمدُذنونُيونسُ،دارُالكتبُالعلميةُ،بيروتُ،
ط2013ُ،1مُ.
التعريفاتُُ،القاضيُ عليُُالشريفُ الجرجانيُ (ت816هـ) ُ،تحقيقُ إبراهيمُ األبياري ُ،دارُُالكتابُ
العربيُ،بيروتُ،د-طُا1985ُ،م.
الخصائص ُ،عثمانُ ابنُ جني(ت392هـ) ُ،تحقيقُ محمدُ عليُ النجار ُ،الهيئةُ المصريةُ للكتابُ،
القاهرةُ،ط1999ُ،4مُ.
الخليلُبنُاحمدُالفراهيدي ُ–أعمالهُومنهجه.-د.مهديُالمخزوميُ،مطبعةُالزهراءُ،بغدادُ،ط ُُ،1
1960مُُُ .
دراساتُفيُفقهُاللغةُ،د.صبحيُُالصالحُ،دارُالعلمُللماليينُ،لبنانُ،طُ2002ُ،15مُُُ .
دراساتُفيُالنحوُالقرآنيُ،د.عبدُالجبارُفتحيُ،الجيلُالعربيُ،الموصلُ،ط2009ُ،1مُ.
دراساتُألسلوبُالقرآنُالكريمُ،عبدُالخالقُعضيمةُ،دارالحديثُ،القاهرةُ2004ُ،مُُ.
دراساتُنقديةُفيُاللغةُوالنحوُ،د.كاصدُالزيديُ،دارُأسامةُ،عمانُ،ط2003ُ،1مُ.
الدرسُالنحويُفيُبغدادُ،د.مهديُالمخزوميُ،دارُالرائدُالعربيُ،بيروتُ،طُ1987ُ،2مُُ.
دالئلُاإلعجازُ،عبدُالقاهرُالجرجانيُ(ت471هـ)ُ،مكتبةُسعدُ،دمشقُ،ط1987ُ،2مُ.
سيبويهُوالقراءاتُ،د.أحمدُمكيُاألنصاريُ،المعارفُ،مصر1972ُ،مُ.
شذاُالعرفُفيُفنُالصرفُ،احمدُمحمدُالحمالويُ(ت ُ1315هـ)ُ،تقديمُد.محمدُعبدُالمعطيُ،
دارُالكيان(د.ت).
شرحُاللمحةُالبدريةُفيُعلمُاللغةُالعربيةُ،د.هاديُنهرُ،دارُاليازوريُ،عمانُ،ط(.1د.ت)
علمُ المصطلحُأسسهُ النظرية ُوتطبيقاتهُ العمليةُ ،دعليُ القاسميُ ،مكتبةُ لبنانُ:ناشرونُُ،بيروت-
لبنانُ،د-طُ2008ُ،مُ.
فيُالمصطلحُولغةُالعلمُ،د.مهديُصالحُالشمريُ،ادابُبغدادُ،طُ2012ُ،1مُُ.
ُالقاموسُالمحيطُ،الفيروزآبادي(تُ817هـ)ُ،دارُالعلمُللجميعُ،بيروت(د.ت)ُ،مادةُ(نحو)ُ.
القرآنُالكريمُوأثرهُفيُالدراساتُالنحويةُ،د.عبدُالعالُسالمُمكرمُ،المعارفُ،مصر(ُ،د.ت).
قضاياُنحويةُ،د.مهديُالمخزوميُ،المحمعُالثقافيُ،ابوُظبيُ،ط2002ُ،1مُ.
الكتابُ،عثمانُبنُقنبرُسيبويهُ(ت180هـ)ُ،تحقيقُعبدُالسالمُمحمدُهارونُ،الخانجيُ،القاهرةُ،
ط1988ُ،3مُ.
كتابُ الردُ علىُ النحاة ُ،ابنُ مضاءُ القرطبيُ (ت592هـ) ُ،تحقيقُ د.شوقيُ ضيف ُ،لجنةُ التأليفُ
والترجمةُ،القاهرةُ،ط1974ُ،1م.ُ17ُ:
كتابُالسبعةُفيُالقراءاتُ،ابنُمجاهدُ(ت324هـ)ُ،تحقيقُد.شوقيُضيفُ،المعارفُ،مصرُ،طُ3
(د.ت)ُ.
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ي قراءة تأصيلية في المفهوم
ُم ْ
صطلح النَحو القُرآن ّ
واالصطالح
الكشافُعنُحقائقُالتنزيلُوعيونُاألقاويلُ،الزمخشريُ(ت538هـ)ُ،عنايةُخليلُمأمونُشيحاُ،
المعرفةُ،بيروتُ،ط.ُ2009ُ،3
الكلياتُُ،أبوُ البقاءُُالكفويُ (ت1683هـ) ُ،تحقيقُ عدنانُ درويشُ وُ محمدُ المصري ُ،مؤسسةُ
الرسالةُ،بيروت-لبنانُ،ط2012ُ/2مُ.
لسانُالعربُ،ابنُمنظورُ(ت650هـ)ُ،دارُصادرُ،بيروت-لبنانُ،د-ط1988ُ،مُ.
اللسانياتُواسسهاُالمعرفيةُعبدُالسالمُالمسديُ،الدارُالتونسيةُ،ط.ُ1986ُ،1
اللغةُوالنحوُبينُالقديمُوالحديثُ،د.عباسُحسنُ،المعارفُ،مصرُ،ط1966ُ،1مُ.
المصطلحُالعربيُالبنيةُوالتمثيلُد.خالدُاالشهبُ،عالمُالكتبُالحديثُ،األردن2011ُ،مُ.
المصطلحُالعلميُوالفنيُفيُالقاموسُالعامُ،وقائعُالندوةُالسابعةُللقاءاتُالدوليةُالقاموسيةُ/جامعةُ
ليونُ ُ-2فرنساُ ُ27-ُ ُ26تشرينُ األولُ ُ ُ،2010جمعهاُ د.حسنُ حمزة ُ،دارُ الهاللُ،
بيروت2013م.
المصطلحُالعلميُفيُاللغةُالعربيةُ(عمقهُالتراثيُوبعدهُالمعاصر)ُ،أ.دُرجاءُوحيدُدويدريُ،دارُ
الفكرُ،دمشقُ،طُ2010ُ،1مُ.
المصطلحُالفلسفيُعندُالعربُ،دُ،عبدُاألميرُاألعسمُ،دارُالفكرُالعربيُ،بغدادُ،ط1985ُ،1مُ.
المصطلحُاللسانيُوتأسيسُالمفهومُ،د.خليفةُالمسياويُ،دارُاألمانُ،الرباطُ،طُ2013ُ،1مُ.
المصطلحُالنحويُ(دراسةُفيُفكرُابنُهشامُاألنصاري)ُ،دُ.حسامُعبدُالعزيزُعبدُالجليلُ،طبعةُ
العمرانةُ،الجيزةُ،ط2010ُ،1مُ.
المصطلحُالنحويُ(نشأته ُوتطورهُحتىُأواخرُالقرنُالثالثُالهجري)ُد.محمدُعوضُالقوزيُ،
جامعةُالرياضُ،ط1981ُ،1مُ.
معانيُ القرآن ُ،يحيىُ بنُ زكرياُ الفراء(تُُ207هـ)ُ تحقيقُ أحمدُ يوسفُ نجاتيُ ومحمدُ عليُ
النجارُ،دارُالكتبُالمصريةُ،القاهرةُ،ط2001ُ،3مُ.
ط2003ُ،2مُ.
معانيُالنحوُ،د.فاضلُالسامرائيُ،دارُالفكرُ،عمانُ ُ،
المعجمُالفلسفيُ،جميلُصليباُ،دارُالكتابُاللبنانيُ،بيروت1982ُ،مُُ.
معجمُالمصطلحاتُاالدبيةُابراهيمُفتحيُ،التعاضديةُالعماليةُ،تونسُ،طُ1986ُ،1مُ.
مغنيُ اللبيبُ عنُ كتبُ األعاريب ُ،ابنُ هشامُ األنصاريُ (ت761هـ) ُ،تحقيقُ د.مازنُ المباركُ
ومحمدُحمدهللاُ،دارُالفكرُ،بيروتُ،ط1985ُ،6مُ.
المقرب ُ،ابنُ عصفورُ اإلشبيليُ (ت669هـ) ُ،تحقيقُ د.احمدُ عبدُ الستارُ الجواريُ ود.عبدهللاُ
الجبوريُ،مطبعةُالعانيُ،بغدادُ،طُ1971ُ،1مُ.
منُ قضاياُ المصطلحُ اللغويُ العربي ُ،د ُ،مصطفىُ طاهرُ الحيادرة ُ،عالمُ الكتبُ الحديث ُ،طُ،1
2003مُ.
ُنحوُالتيسيرُد.احمدُعبدُالستارُالجواريُ،مطبعةُالمجمعُالعلميُالعراقيُ،بغدادُ1984مُ.
ُنحوُالقرآنُ،د.احمدُعبدُالستارُالجواريُ،مطبعةُالمجمعُالعلميُالعراقيُ،بغدادُ1974مُ.
النحوُ القرآنيُ فيُ ضوءُ لسانياتُ النص ُ،د.هناءمحمودُ إسماعيل ُ،دارالكتبُ العلمية ُ،بيروتُ،
طُ2012ُ،1مُ.
النحوُالقرآنيُقواعدُوشواهدُ،د.جميلُأحمدُظفرُ،مطابعُالصفاُ،مكةُالمكرمةُ،ط1998ُ،2مُ.
النحوُوالنحاةُبينُاألزهرُوالجامعةُ،محمدُأحمدُعرفةُ،مطبعةُالسعادةُ،مصر(د.ت)ُ.
النحويونُوالقرآنُالكريمُ،د.خليلُبنيانُالحسونُ،الرسالةُالحديثةُ،عمانُ،طُ 2002ُ،1م
نظريةُالمعنىُفيُالدراساتُالنحويةُ،د.كريمُحسينُناصحُ،دارُصفاءُ،عمانُ،ط2006ُ،1مُ.
نظريةُالنحوُالقرآنيُ،د.أحمدُاالنصاري(ُ،د.ط)1985ُ،مُ ُ.
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-1

إشكاليةُ ترجمةُ المصطلحُُ–ُُمصطلحُ الصالةُ بينُ العربيةُ والعبريةُ إنموذ ًجا ُ،-د.عامرُُالزناتيُ
الجابريُ.مجلةُالبحوثُوالدراساتُالقرآنيةُ،السنةُالخامسةُوالسادسةُ،عُ.9
النظريةُ العامةُ لوضعُ المصطلحاتُ وتوحيدهاُ وتوثيقها ُ،د.عليُ القاسميُُ،مجلةُ اللسانُ العربيُ
مجُُ،18ج1980ُ،1مُُ.

-3
-4

علمُالمصطلحاتُوبنوكُالمعطياتُ،ليلىُالمسعوديُ،مجلةُاللسانُالعربيُع1987ُ،28مُ،
ندوةُُتوحيدُُمنهجياتُُوضعُُالمصطلحُُالعلميُُالعربيُُفيُُُُ،1981/2/ُُ20ُُ-18مجلةُُاللسانُ
العربيُمجُُ،18جُ،1980ُ،1

-5

رؤيةُ عربيةُ لتوحيدُ المصطلحُ العلميُ وتقييسه ُ،د.محمدُ رشادُ الحمزاوي ُ،مجلةُ مجمعُ اللغةُ
العربيةُ/القاهرةُ،عُ 90ُ،

-2

المراجع األجنبية :
Oxford wordpowerْ،university press 2006.

-

المواقع األلكترونية :
 أزمةُتوحيدُالمصطلحاتُالعلميةوالعربيةُ،يوسفُالجوارنةُعلىُالرابطُاآلتيُ ُ:ُُ ُwww.voice of Arabic.net
ُ
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